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n e u e r e n p a l e o b o t a n i s c h c n B e f u n d e w u r d e n w e i t e r e n e u e c n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t l i c h e L i n i e n 
a u f g e s t e l l t . BECK ( 1 9 6 0 ) f ü h r t e d i e B e n e n n u n g Progymnospermopsida e i n , a l s e r d i e I d e n t i t ä t 
d e r h e t e r o s p o r i g e n Arcbeopteris m i t Callixylon b e s t i m m t e . FLORIN ( 1 9 4 9 ) h a t f e s t g e s t e l l t , d a ß 
d i e K o n i f c r o p h v t c n w a h r s c h e i n l i c h s c h o n a m E n d e d e s D e v o n s o d e r im A n f a n g d e s K a r b o n s 
v o n e i n a n d e r a b g e s o n d e r t e L i n i e n w a r e n u n d i h r e V o r l ä u f e r s c h o n i n d a s S i l u r h i n e i n r e i c h t e n . 
E i n e w e i t e r e K l a s s i f i k a t i o n h a t a u c h BOLD ( 1 9 5 6 ) g e g e b e n . E r b e s t i m m t e Pterophyta a u c h 
a l s e x t r a Classis u n d t e i l t e d i e B r y o p s i d e n in Hepatophyta u n d Bryophyta a u f . Z u l e t z t 
k l a s s i f i z i e r t e P A N T ( 1 9 5 9 ) d i e K o n i f e r o p h v t e n , u n d S C H O P F ( 1 9 5 9 ) d i e f o s s i l e n P f l a n z e n . 
2. K u r z e U b e r s i c h t der ä l t e s l e n L a n d p f l a n z e n 
A l s J . W . DAPSON ( 1 8 5 9 ) d i e e r s t e P s i l o p h y i o n - S p e z i e s a u s d e m u n t c r d c v o n i s c h e n 
G A S P E - S a n d s t e i n K a n a d a s a l s R e l i k t d e r e r s t e n L a n d p f l a n z e b e s c h r i e b , w u r d e n s e i n e A n g a b e n 
m i t g r o ß e r S k e p t i k a u f g e n o m m e n . D i e s e i t h e r z u m V o r s c h e i n g e k o m m e n e n Psilopbyton-Reste 
h a b e n d i e F e s t s t e l l u n g e n DAWSONS g e r e c h t f e r t i g t . I n d e n l e t z t e n 3 0 J a h r e n h a b e n w i r a u s a l l e n 
G e g e n d e n d e r W e l t P f l a n z e n r e s t e a u s d e m D e v o n u n d P r ä d e v o n k e n n e n g e l e r n t , d i e z w a r 
s e h r v e r s c h i e d e n e n C h a r a k t e r z e i g e n , j e d o c h z u m g r o ß e n T e i l e i n s t s c h o n w i r k l i c h e L a n d p f l a n -
zen g e w e s e n w a r e n . In u n s e r e n T a g e n b e g i n n e n s i c h a u c h i h r e t a x o n o m i s c h e L a g e u n d i h r e 
e n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t l i c h e L i n i e z u k l ä r e n . 
KRAUSEL h a t ( 1 9 2 4 ) u n t e r d e m N a m e n Archaeoxylon krassen v o n d e m G e b i e t d e r 
T s c h e c h o s l o w a k e i a u s p r ä k a m b r i s c h e n A b l a g e r u n g e n e i n e n v e r s t e i n e r t e n S t a m m r e s t b e s c h r i e -
b e n . A u f G r u n d d e r a n a t o m i s c h e n S t r u k t u r w u r d e d e r s e l b e v o n i h m z u d e n P s i l o p h y t e n 
e i n g e r e i h t . EMBERGER ( 1 9 4 4 ) ist d e r M e i n u n g , d a ß d e r B a u m s t a m m v o n e i n e m , d e n K o n i f e r o -
p h y t e n ä h n l i c h e n C h a r a k t e r is t . D i e k r i t i s c h e B e w e r t u n g v o n A N D R E J S ( 1 9 5 5 ) d a g e g e n l a u t e t : 
„fragment oj pteridopbyta t stem sbowing cells wilh bordered pits". D a s p r ä k a m b r i s c h c A l t e r 
d e s S t a m m r e s t e s ist j e d o c h n i c h t v o l l k o m m e n b e w i e s e n . 
A u s d e m P r ä k a m b r i u m s i n d o r g a n i s c h e R e s t e z u m V o r s c h e i n g e k o m m e n , d i e i h r e 
p f l a n z l i c h e S t r u k t u r b e w a h r t h a b e n (BARGHOORN 1956) . P r ä k a m b r i s c h c u n d k a m b r i s c h e 
S p o r e n r e s t e a u s O s t s i b i r i e n h a t TIMOFEJEV ( 1 9 5 5 ) e r w ä h n t , A l g e n r e s t e h a b e n a u s A u s t r a l i e n 
T R A V E R S ( 1 9 5 4 ) , v o n d e m G e b i e t d e r S o w j e t u n i o n V O L O G D I N ( 1 9 5 5 ) , d a n n C O R D E ( 1 9 5 5 ) 
u n d a n d e r e b e s c h r i e b e n . 
A u s d e m U n t e r k a m b r i u m w e r d e n a u s d e n A b l a g e r u n g e n d e s B a l t i k u m s S p o r e n r e s t e 
e r w ä h n t (REISSINGER 1939 , NAUMOVA 1 9 4 9 ) , d i e z u d e n ä l t e s t e n L a n d p f l a n z e n g e z ä h l t w e r -
d e n k ö n n e n ; b e i l ä u f i g 2 0 S p o r e n t y p e n v o n sehr e i n f a c h e r K o n s t r u k t i o n . NAUMOVA h a t s c h o n 
d a r a u f h i n g e w i e s e n , d a ß u n t e r d e n S p o r e n r e s t e n d e s B a l t i k u m s a u c h B r y o p h y t e n u n d P t e r i -
d o p h y t e n v e r t r e t e n s i n d . NAUMOVA v e r g l e i c h t d i e p t c r i d o p h y t e n a r t i g e n b a l t i s c h e n S p o r e n d e s 
K a m b r i u m s m i t d e n Calamariaceae-Sporcn d e s K a r b o n z e i t a l t c r s . 
A u s d e m m i t t l e r e n u n d o b e r e n K a m b r i u m k a m e n S p o r e n v o n e t w a s h ö h e r e n t w i c k e l t e r 
K o n s t r u k t i o n v o n d e m G e b i e t K a s c h m i r , SPITI u n d SALT RANGE ( I n d i e n ) z u t a g e (GOSH u n d 
B O S E 1 9 5 0 , 1 9 5 2 , 1 9 5 5 : a , 1 9 5 5 : b ; S I T H O L E Y — S R I T A S T A W A — W A R M A 1 9 5 3 ; H O E G — B O S E — 
SHUKLA 1955) , a u ß e r d e m w u r d e n a u c h a u s O s t s c h w e d c n k u t i n i s i e r t e S p o r e n t e t r a d e p u b l i z i e r t 
(DARRAH 1937 , 1 9 6 0 ) . In d e n v e r g a n g e n e n 10 J a h r e n w u r d e n a u s d e m K a m b r i u m b e r e i t s 
a n n ä h e r n d 6 0 S p o r e n - G e n e r a b e s c h r i e b e n u n d v e r ö f f e n t l i c h t . „These spores may bc regarded 
as reproduetive cells oj land plants because they are cutinized. Further, at least some of tbc 
Cambrian plants were vascular, since woody jragments showing scalariform trachetds, and 
tracheids with simple and bordered pits, occur in association with the spores in India. Mösl 
importantly, several phyletic lines appear lo be represented, thougb their afjimties in terms 
of modern types are difficult to judge." (AXELROD, 1 9 5 9 : 2 6 4 ) . D i e a u s d e m K a m b r i u m 
I n d i e n s b e s c h r i e b e n e n S p o r e n v e r t r e t e n v e r s c h i e d e n e G r u p p e n d e r S c h a c h t e l h a l m g e w ä c h s e , 
p r i m i t i v e P t e r i d o p h y t e n ( e v e n t u e l l a u c h d e n Equisetales-Typ), w a h r s c h e i n l i c h S a m e n f a r n e 
(Pteridospermae) u n d p r i m i t i v e Gymnospermae. D i e V o r g ä n g e r d i e s e r P f l a n z e n w e r d e n v o n 
d e n A u t o r e n s c h o n in d i e Z e i t e n v o r d e m K a m b r i u m v e r s e t z t . 
HOEG ( 1 9 6 0 : 2 1 6 ) b e m e r k t in d e r K r i t i k ü b e r ÜARRAHS B u c h : „Tbc author aeeepts tbc 
record of cutinized spores in the Cambrian at eigbt or more different places in the world 
(DARRAH: 1 9 6 0 : 2 7 2 ) . It is known that a number oj prominent paleobotanists are not con-
vineed of the reliability oj every one oj these records." F ü r d a s F e s t l a n d l e b e n w a r es u n b e -
d i n g t n ö t i g , d a ß d i e P f l a n z e n e i n e , sie v o r d e m V e r t r o c k n e n s c h ü t z e n d e K u t i k u l a h a t t e n u n d 
d i e S p o r e n e i n e K u t i n h ü l l e e r h i e l t e n . A u ß e r d e m m u ß t e n e in d a s W a s s e r u n d d i e A s s i m i l a t e 
l e i t e n d e s G e f ä ß b ü n d e l u n d d e n G a s a u s t a u s c h r e g u l i e r e n d e S p a l t ö f f n u n g e n v o r h a n d e n s e i n . 
DIE E N T D E C K U N G V O N U R K O R M O P H Y T E N AUS DEM O R D O V I Z I U M ( 2 ) 1 1 
A u s d e m m i t t l e r e n K a m b r i u m v o n S ib i r i en ( A l d a n M o u n t a i n R a n g e ) k a m e n Aldano-
pbyton antiquissimum-Sien%c\reste o h n e S p o r a n g i u m r e s t e z u m V o r s c h e i n (KRYSTHOFOTICH 
1953). V o n d e n S t e n g e l r e s t e n ist d a s l ä n g s t e S t ü c k 8,5 c m , d a s b r e i t e s t e 13 m m . A n d e n R e s t e n 
b e f i n d e n sich m i k r o p h v l l e B l ä t t c h e n . KRYSTHOFOVPICH v e r g l i c h d e n s ib i r i s chen F u n d mi t d e n 
Res ten d e s Drepanophycus ( U n t e r - u n d M i t t e l d e v o n : E u r o p a , K a n a d a , C h i n a u s w . ) u n d 
der Baragwanathia-H'iTlappgew'ichsc ( O b e r - o d e r M i t t e l s i l u r : A u s t r a l i e n ) , d a d i e a n d e n R e s t e n 
b e o b a c h t e t e n K e n n z e i c h e n b e w i e s e n , d a ß d i e Aldanophyton-ViWnzc v o n d e n t y p i s c h e n Ps i lo -
p h y t e n s e h r v e r s c h i e d e n ist . D i e Aldanophyton-Kcstc w a r e n in G e s e l l s c h a f t v o n T r i l o b i t e n 
g e f u n d e n w o r d e n : Proheditlia attenuata LERM., Plycboparia tchabdensis N . TCHERN., Ano-
mocarioides limbataeformis LERM. u n d Mypagnostus truncatus BRÖGG. KRYSTHOFOWICH i d e n t i -
f i z i e r t e d i e S c h i c h t mi t d e r w e s t e u r o p ä i s c h e n Paradoxides forebbammeri ZONE, f o l g l i c h : 
„the geological age of the find constitutes no doubt whatever". ANDREWS' M e i n u n g (1960 : 218 ) 
ü b e r Aldanopbyton: „Although these specimens leave much to be desired it seems quite 
possible that they do represent land vascular plants. Comparisons are drawn by the author 
with early lycopods such as Drepanophycus and Baragwanathia, but in view of the frag-
mentary nature of the specimens and the lack of sporangia in Aldanopbyton these specula-
tions seem to be of little avail." AXELROD a b e r f ü g t h i n z u ( 1 9 5 9 : 2 6 8 ) : „Another wane 
pointing in the same direction is the fact that the Cambrian Aldanopbyton resembles certain 
species of Drepanophycus of the Early Devonian (LECLERCQ 1956) , which lived approxi-
mately 170 million years later". PICHI—SERMOLLJ (1958) u n d BANKS ( I 9 6 0 ) h a b e n d a s Aldano-
phyton-Genus u n t e r d e n e c h t e n L y c o p o d i e n n e b e n Baragwanathia u n d Drepanophycus in 
d i e F a m i l i e d e r Drcpanophyceae e i n g e r e i h t . LECLERCQ ( 1 9 5 6 ) , REMY ( 1 9 5 9 ) , AXELROD ( 1 9 5 9 ) 
u n d a n d e r e e r k e n n e n d ie Aldanopbyton-Rcsle a l s e c h t e L a n d p f l a n z e n a n . 
Aus dem O r d o v i z i u m kennen wi r erst seit den letzten J a h r e n L a n d p f l a n z e n -
reste. Die ersten L a n d p f l a n z e n r e s t e des O r d o v i z i u m s kennen wir aus Polen, 
aus dem T a l der Weichsel , in de r N ä h e von Zakroczym, unter dem N a m e n 
Musciphyton gen.nov. Die A r t e n : Musciphyton zakroczymcnse G R E G U S S ( 1 9 5 9 , 
Taf . 2 ) , M. kozlowskii G R E G U S S ( 1 9 5 9 , Ta f . 4 , Fig. 1 ) , M. vistulense G R E G U S S 
( 1 9 5 9 , T a f . 4 , Fig. 2 ) und M. ramosum G R E G U S S sind schon f r ü h e r in das 
neue Genus e ingereiht w o r d e n . ( K O Z L O W S K I and G R E G U S S 1 9 5 9 , G R E G U S S 
1 9 5 9 : 1 4 2 — 1 4 3 ) . D a s geologische Al ter der Schicht hat K O Z L O W S K I in die 
Mi t t e des O r d o v i z i u m s verlegt . (Die geologische Beschreibung der Schichten 
s. in dem Kapi te l „ D a s polnische Mate r ia l " . ) Ebenfa l l s aus dem (mit t leren? 
oder oberen?) O r d o v i z i u m ist in der N ä h e von Zakroczym der Rest einer 
anderen L a n w p f l a n z e , Hepaticae phyton gen. nov. benann t , Hepaticaephyton 
polonicum G R E G U S S ( 1 9 5 9 , T a f . 3 ) zum Vorschein gekommen . ( K O Z L O W S K I 
and G R E G U S S 1 9 5 9 , G R E G U S S 1 9 5 9 : 1 4 2 — 1 4 3 ) . Von diesen ausgezeichnet e rha l -
tenen Landpf l anzen res t en will de r Verfasser in de r gegenwär t igen Arbe i t die 
Ar ten Musciphyton ramosum und Hepaticae phyton simplex e ingehend be-
schreiben. 
Aus dem O r d o v i z i u m w u r d e n neuestens Mikrofossi l ien aus dem balt ischen 
Gebiet ( E I S E N A C K 1 9 5 8 ) publ iz ier t . E I S E N A C K setzt die Zeit ihrer En t s t ehung 
auf G r u n d der höheren Organ i sa t ion der Pf lanzenres te weit vo r das O r d o -
vizium. 
Aus dem O r d o v i z i u m des mi t t le ren Gebietes der Tschechoslowakei w u r d e 
unter dem N a m e n Boiophyton pragense O B R H E L ( 1 9 5 8 ) ein Moosrest(?) be-
schrieben. Die kleine P f l a n z e ist 10 cm lang, ihre F o r t p f l a n z u n g s o r g a n e sind 
ncch nicht bekann t , aber an dem Stengel bef inden sich m i k r o p h y l l e Blät tschen. 
In neuerer Zeit w u r d e in de r S a m m l u n g fossiler P f l anzen de r U. S. Geolo-
gical Survey ein Bär l app-a r t ige r Stengelrest (Wil l is ton Basin of M o n t a n a ) 
ge funden , von dem man aber noch n ich t bes t immt wissen kann , ob er ta tsächl ich 
pf lanz l ichen U r s p r u n g s ist. Der gleichzeitig zum Vorschein gekommene Fisch-
6 r. GREGUSS 
rest weist jedoch da rau f hin, dal? der F u n d zweife l los aus dem O r d o v i z i u m 
s t a m m t (ANDREWS 1 9 6 0 : 2 1 8 , F i g . 32 ) . 
Algenreste und P lank tonorgan i smen aus dem O r d o v i z i u m w u r d e n schon 
von vielen F u n d o r t e n bekann tgemach t ( D E U N F F 1 9 5 1 , 1 9 5 4 ; J O H N S O N , J . H . 
1 9 5 2 , R E Z Ä K 1 9 5 9 , u . a . ) . 
Die a m sichersten aufgearbei te ten L a n d p f l a n z e n r e s t e aus dem oberen 
(mit t leren?) Si lur kennen wir aus Austra l ien ( L A N G et C O O K S O N 1 9 3 5 ) . D i e 
P f l a n z e n sind in Gesel lschaft von Monograptus-\Lxemp\aren zu tage g e k o m m e n , 
welch le tz tere die Si lurschichten beweisen. U n t e r den P f l a n z e n gibt es Reste, 
die an die Ps i lophy ten er innern , deren t axonomische Lage jedoch unsicher ist ; 
aber die z u m Vorschein gekommene Baragwanathia stellt die von den bisher 
bekann ten am höchsten en twicke l t e Lycopsida vor. D e r aus dem S i lu r -Ze i t a l t e r 
s t a m m e n d e Rest von Baragwanathia w a r seiner guten E r h a l t u n g wegen mi t 
de r heute lebenden Lycopodium selago A r t vergle ichbar . „Summing up the 
Information noted above in terms of approximate numbers of years, the Barag-
wanathia flora of Australia which stands as the oldest unquestioned evidence 
of vascular plants dates back about 340 million years white Aldanophyton 
from the Cambrian of Siberia, while based on less satisfactory plant remains, 
may be tentatively accepted as the earliest plant macrofossil and is in the order 
of 520 million years old." ( A N D R E W S , 1 9 6 0 ) . 
Aus de r Si lur-Schicht des Bal t ikums waren S p o r e n t e t r a d e schon f r ü h e r 
beschrieben w o r d e n ( E I S E N A C K 1 9 3 7 ) . Spä ter pub l i z i e r t e auch N A U M O V A ( 1 9 5 0 ) 
Sporenres te aus dem unte ren Si lur . 
Neues tens ha t E V I T T ( 1 9 5 9 ) Reste von G e f ä ß p f l a n z e n und Sporen aus 
den mi t t le ren Si lurschichten von N e w Y o r k und Aust ra l ien beschrieben. U n t e r 
den P f l a n z e n von Ps i lophyten- und P t e r i d o s p e r m e n - T y p kamen auch solche 
zum Vorschein , die auf G r u n d ihrer ana tomischen S t r u k t u r Coniferales s ind . 
Diese K o n i f e r e ha t te eine Abies ähnliche S t r u k t u r , oder represent ier t sie eine 
neue U r g r u p p e , deren ana tomische S t ruk tu r an d ie der T a n n e n e r inner t . F L O R I N 
( 1 9 4 9 ) setzte die U r f o r m e n der Tannen auch schon im Silur voraus ; d ie neueren 
F u n d e haben seine Ans ich t gerechtfer t ig t . 
S A W I C Z — L J U B I T Z K A J A und A B R A M O W (1959) haben ebenfa l l s Moossporen 
aus dem K a m b r i u m publ iz ier t , und haben die fossilen F u n d e von Lebermoosen 
und Laubmoosen aus dem paläozoischen Ze i ta l t e r z u s a m m e n g e f a ß t , un te r denen 
Ar t en verschiedener Genera vertreten w a r e n . S A W I C Z — L J U B I T Z K A J A S und 
ABRAMOVCS E n t d e c k u n g beweist auch, dal? sowohl Leber- als auch L a u b m o o s -
ar t ige L a n d p f l a n z e n schon im K a m b r i u m leben m u ß t e n , w a s die g e f u n d e n e n 
zweierlei Bryosporen auch zu beweisen scheinen. 
P f l anzenres t e , deren taxonomische Lage u n g e w i ß ist: Hymantophyton 
castorense und Arthrostigma arietense ( M A T T H E W 1913), sind aus den Schichten 
des Si lur -Zei ta l te rs in K a n a d a ( N e w Brunswick , Beaver H a r b o u r ) z u m V o r -
schein g e k o m m e n ; es sind wahrscheinl ich Ps i lophy ten . Algen sind aus de r S i lu r -
Ära von vielen F u n d o r t e n beschrieben w o r d e n , (D . W. F I S H E R 1953, M A S L O W 
1954, S P J E L D N A E S 1955); vo r kurzem hat E I S F . N A C K (1960) aus dem Silur des 
Ba l t ikums Cleocapsomorpha-Spezies publiziert. 
In dem Devon-Ze i t a l t e r f inden wir schon eine sehr d i f f e r e n z i e r t e Flora. 
Die von e inander abgrenzbaren En twick lungsg ruppen zeigen eine deu t l i che 
po lyphyle t i sche R ich tung . Die Di f fe renz ie r the i t der P f l a n z e n spiegeln auch d ie 
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Sporen res t e w i d e r . ( N A U M O W A 1 9 5 3 , S o w j e t u n i o n ; T H O M S O N 1 9 4 0 , 1 9 5 2 , Es-
ton ia ) . 
W ä h r e n d einersei ts e inzel l ige P l a n k t o n - M i k r o o r g a n i s m e n , Histrichospbae-
rideae, neuer l ich auch aus dem oberen D e v o n - Ze i t a l t e r Belgiens beschr ieben 
w u r d e n ( S T O C K M A N S et W I L L I E R E 1 9 6 0 ) , b i ldeten anderse i t s z u r selben Zei t 
auch schon b a u m a r t i g e P f l a n z e n W ä l d e r . BECK ( 1 9 6 0 ) e r w ä h n t auch Archae-
opteris (Callixylon)-Wä\der im oberen D e v o n . B A N K S ( 1 9 6 0 ) schre ib t von b a u m -
f ö r m i g e n L y k o p s i d e n auch schon im D e v o n . KRAUSEL und W E Y L A N D p u b l i -
zier ten in zah l re ichen Arbe i t en ( 1 9 2 3 , 1 9 2 6 , 1 9 2 9 , 1 9 3 0 , 1 9 3 2 , 1 9 3 3 , 1 9 4 1 , 
1949, 1960) P f l a n z e n r e s t e aus dem D e v o n Ze i ta l t e r , P s i l ophy t en , L y k o p s i d e n , 
usw. 
A u s d e m un te ren D e v o n sind auch zum e r s tenmal die viel ums t r i t t enen 
/ ,roioitfA.-/ies-Stammreste (DAPSON 1859, GASPE-Sandstein K a n a d a s ) z u m V o r -
schein g e k o m m e n , un te r dense lben ein S tück mi t 1 m im Durchmesse r . D A W S O N 
hielt d a r a n fest , d a ß es sich um L a n d p f l a n z e n hande l t , er hiel t seine Res te f ü r 
S t ä m m e von N a d e l b ä u m e n . C H I A R U G I ( 1 9 3 4 , Lyb ien) , C O R S I N ( 1 9 4 5 ) , A R N O L D 
( 1 9 5 2 ) beschr ieben neue F u n d e u n t e r dem N a m e n Prototaxites-Heute ist das 
G e n u s v o m oberen Silur bis zum oberen D e v o n b e k a n n t . D i e A n s i c h t KRSUSELS 
w a r f r ü h e r , ( 1 9 3 6 , 1 9 4 1 ) dal? d ie Prototaxites T a l l o p h y t e n s ind. A L C O C K 
( 1 9 2 9 ) hiel t sie auch f ü r echte L a n d p f l a n z e n u n d spr icht geradezu von P r o t o t a -
x i t e n - W ä l d e r n . N a c h L A N G ( 1 9 3 7 ) u n d D A R R A H sind diese Reste keine Algen , 
sondern echte L a n d p f l a n z e n . H O E G ( 1 9 4 2 ) re ih te d ie Prototaxites-Reste in d a s 
Genus Germanophyton e in. KRXUSEL und W E Y L A N D ( 1 9 6 0 ) s tellen übe r den 
Prototaxites-Germanophyton-Rest neuerd ings fes t : „ W i e wi r gezeigt h a b e n u n d 
H O E G bes tä t ig t ha t , haben wi r Reste eines Thallus v o r uns, dessen u n t e r e Tei le 
wie bei Prototaxites D A W S O N gebau t sind. Unser Fossil ha l t en wi r dagegen 
fü r eine G e f ä ß p f l a n z e . A b e r auch be ide Blä t t e r sind recht verschieden ges t a l t e t . " 
(p. 7 2 — 7 3 ) . D i e Me inungen über diesen Fund s t immen also auch heu te noch 
n icht übe re in ; m a n hä l t die P f l a n z e n f ü r Land- , f ü r semi-aqua t i sche o d e r f ü r 
aqua t i sche P f l a n z e n . Es ist na tü r l i ch f r ag l i ch , ob die neueren Prototaxites-Yunde 
mit dem E x e m p l a r D A W S O N S v o l l k o m m e n iden t i f i z i e r t w e r d e n k ö n n e n . 
E ine h ä u f i g e und von vielen O r t e n b e k a n n t e P f l a n z e aus d e m D e v o n ist 
von den Lycops iden Drepanophycus ( E u r o p a , K a n a d a , C h i n a , usw.) . U m s o 
z w e i f e l h a f t e r ist d ie t axonomische Lage des g r o ß e n Duisbergia-Genus ( E L B E R -
FELD, D e u t s c h l a n d ) . D i e neueren Colpodexylon-Funde aus den oberen Sch ich-
ten des n o r d a m e r i k a n i s c h e n D e v o n s ( D e l a w a r e C o . N . Y . ; a lso N a p l e s g r o u p = 
F rasn ian u n d Schohar i e C o . N . Y . ; Genesce g r o u p = F ra sn i an ) s t a m m e n aus 
Fes t l andab l age rungen . D i e Blä t t e r der zu den Lycops iden gezäh l ten Colpo-
dexylon-Reste sind ( p s e u d o - w h o r l ) p seudoqu i r l s t änd ig ( B A N K S 1 9 6 0 ) . 
D i e M e g a s p o r e n - R e s t e des oberen Devons d e r El lesmere Inseln (Arc t i c 
C a n a d a ) zeigen die G e g e n w a r t einer g roßen V a r i a t i o n ve r sch iedena r t ige r hete-
rospor igen P f l a n z e n ( C H A L O N E R 1 9 5 9 ) . M a n c h e dieser Sporen res t e k ö n n e n 
sicher mi t den versch iedenen Lycopodiaceae-Genera in V e r b i n d u n g gebrach t 
we rden . A u s den Mi t t e l - und O b e r d e v o n - S c h i c h t e n K a n a d a s k a m e n noch z a h l -
reiche Sporen und sporenähn l i che Res te zum Vorschein , bei denen es abe r n icht 
wahrsche in l i ch ist, d a ß man sie m i t L a n d p f l a n z e n in V e r b i n d u n g b r ingen 
k ö n n t e ( R A D F O R T H u n d M C G R E G O R 1 9 5 4 ) . 
I m un te ren D e v o n k o m m e n schon die U r p f l a n z e n der q u i r l s t ä n d i g e n 
P f l a n z e n vor . D e r Ver fasse r ha t sich in seinen phylogenet i schen A r b e i t e n ö f t e r s 
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da rau f be rufen ( G R E G U S S 1 9 1 7 , 1 9 5 5 ) , da l i d ie Qu i r l s t änd igke i t ein U r t y p ist. 
Wi r zi t ieren hier noch L E C L E R C Q ( 1 9 5 4 : 3 0 9 ) : „In Germany, KRAUSEL a n d 
W E Y L A N D (1930 :60), from the Lower Devonian have re-examined the Clima-
ciophyton trifoliatum S T E I N M A N N and E L B E R S K I R C H (1929:49, pi. 2, fig. 3), 
a small three-angled stem, not more than one mm in diameter, bearing, at short 
intervals, whorls of three coalescent leaf-like appendages. In the U. S. A. 
S C H U L T E R and D O R F (1938 :21, figs. 1—2, B E A R T O O T H B U T T E , Wyoming) have 
discovered in Wyoming, the Sphondylophyton hyenioides, a caespitose plant 
of 3 cm long, bearing regularly disposed whorls made of two to four leaf-like 
appendages, dichotomous at the base and split into truncated linear segments 
(5—8 mm long; 1—2 mm wide). As stated by the authors, both plants have 
a thalloid aspect. But regarding the Wyoming species, S C H U L T E R and D O R F 
point out that the plant grew in association with typically terrestrial flora." 
„Climatiophyton and Sphondylophyton might be interpreted as early ancestors 
of Sphenopsides (Arthrophyta), in which the algoid appearence would have 
been retained." I m mi t t le ren D e v o n ver t re ten Calamophyton und Hyenia den 
höheren En twick lungsg rad der A r t h r o p h y t e n . 
Aus dem Devon kennen wi r auch schon Bryopsida-Reste, o b z w a r deren 
t axonomische Lage e twas unsicher ist. Ein solcher ist der unter dem N a m e n 
Thallomia llandyfriensis H E A R D and J O N E S ( = Eohepatica dryfiensis H E A R D 
and JONES) beschriebene, Hepatica ähnl iche Rest . G e f ä ß p f l a n z e mi t Blä t te rn 
aus dem Silur oder dem unte ren D o w n t o n i a n (Ca rmar thensh i r e , E n g l a n d , 
H E A R D a n d J O N E S 1 9 3 1 ) . 
Aus dem unteren Devon ist ein Sciadophyton steinmanni K L A U S E L und 
W E Y L A N D ( 1 9 3 0 : 2 2 0 , W a h n b a c h t a l bei Siegburg, Deu t sch l and ) b e n a n n t e r Rest 
zum Vorschein gekommen, dessen taxonomische Lage ungewil? is, de r abe r auch 
nach der Meinung der Au to ren ein Bryophyta-Rest sein mag. KR^USKL v e r -
einigte später ( 1 9 3 8 ) die Thallomia- und Sciadophyton-Reste in d ie Fami l i e 
Sciadophytaceae. 
Auch in neuerer Bearbei tung begegnen wir isosporigen Resten, die in d a s 
mit den Bryops iden f ü r ve rbunden gehal tene Sporogenites-Genus e ingereiht 
sind ( A N D R E W S 1 9 6 0 : 8 5 ) . Sporogenites exuberans H A L L E ( 1 9 1 6 , 1 9 3 6 ) w u r d e 
zuers t aus der unteren Devon-Schich t N o r w e g e n s (Röragen) beschrieben. Aus 
der unteren Devcn-Sch ich t Belgiens hat L A N G ( 1 9 3 7 ) un te r dem N a m e n Sporo-
genites exuberans forma bélgica einen Fund publ iz ie r t . Auch S T O C K M A N S ( 1 9 4 0 ) 
hat diese A r t besprochen. C O O K S O N ( 1 9 4 9 ) L i lyda le (Vic tor ia) , C R O F T u n d 
L A N G ( 1 9 4 2 ) haben diese Ar t in dem unte ren D e v o n von Wales g e f u n d e n ; 
L A N G und C O O K S O N ( 1 9 3 0 ) haben aus dem unte ren D e v o n von Vic to r i a 
(Walha l l a series) die Sporogonites chapmani Spezies beschrieben. A N D R E W S 
schreibt (1960 : 88) nach Unte r suchung de r F u n d e : „We have no positive evi-
dence that justifies its assignment to the psilophytes or any other group of vas-
cular plants. 1 am, therefore, inclined to consider that it is of bryophytic a f f i -
nities . . . It is thus very likely that both of these groups of bryophytes had a 
long pre- Carboniferous history. In summary, it seems reasonable to assume 
that Sporogonites may be considered as a plant that had attained a bryophytic 
level of evolution, possibly related to the liverworts or representing a distinct 
and independent group... The treatment of these plants by B O L D ( 1 9 5 8 ) in 
his recent book, in which he deals with them as two distinct Divisions, the 
Hepatophyta (liverworts) and the Bryophyta (mosses) seems to me a more 
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acceptable classification." L A M ( 1 9 5 7 ) ver legte die T r e n n u n g der E n t w i c k l u n g s -
linie de r Bryops iden in die G r u p p e n Hcpaticites u n d Muscites an das E n d e des 
Silurs, b z w . an den A n f a n g des Devons . A u t o r ha t diese T r e n n u n g auf G r u n d 
v c n Hepaticaephyton- und Musciphyton-Tunden schon aus dem O r d o v i z i u m 
nachgewiesen. 
Aus dem D e v o n kennen w i r auch in das Protosalvinia-Genus e ingere ih te 
Fossilien. D A W S O N ( 1 8 8 4 ) h a t die S p o r e n t e t r a d e der Pro tosa lv ien in Brasi l ien, 
d a n n in N o r d a m e r i k a ( 1 8 8 8 , E R I A N , D e v o n i a n ) aus de r mi t t le ren Devonsch i ch t , 
W H I T E u n d S T A D N I C H E N K O ( 1 9 2 3 , Oh io ) , d a n n K I D S T O N und L A N G ( 1 9 2 4 ) in 
der oberen Devonsch ich t N o r d a m e r i k a s g e f u n d e n . A R N O L D ( 1 9 5 4 : 2 9 3 ) r e ih te 
nach einer Revision der F u n d e die Spezies: Protosalvinia brasiliensis, P. ravenne 
und P. furcata in das Genus ein, in welches er auch das Foerstia-Genus e in-
ver le ibte . Das jüngste V o r k o m m e n des Genus ist Protosalvinia arnoldi aus de r 
oberen Devonsch ich t von K e n t u c k y ( U S A ) B H A R A D W A Y und V E N K A T A C H A L Á 
( 1 9 6 0 : 2 7 ) . A R N O L D b r ing t die Pro tosa lv in ien mi t den auf n iedr igerer E n t w i c k -
lungss tufe s tehenden B r y o p h y t e n in Z u s a m m e n h a n g . Die ä u ß e r e O b e r f l ä c h e 
der Sporen u n d Zellen scheint mi t einer wachsa r t igen Subs t anz (waxy substance) 
imprägn ie r t zu sein, die gegen die Prozesse de r chemischen M a z e r a t i o n g r o ß e 
Resistenz zeigt. Diese wachsa r t ige N a t u r der Z e l l w ä n d e zeigt schon eine A n p a s -
sung dieser P f l a n z e n an die Verhäl tnisse , Schu tz gegen das Aus t rocknen , fo lg l ich 
weist sie auf den F e s t l a n d c h a r a k t e r hin. A R N O L D ( 1 9 5 4 : 2 9 6 — 2 9 7 ) n i m m t 
KRAUSULS ( 1 9 4 1 ) P ropos i t ion , die Protosalvinia und Foerstia Genera auf G r u n d 
der inneren S t r u k t u r u n d der kut in is ie r ten O b e r f l ä c h e des Sporocarpiums in 
die Klasse Algomycetes, als Algen , e inzure ihen , n icht an. A R N O L D S S c h l u ß -
fo lge rung : „The position of Protosalvinia furcata in the plant kingdom is 
unknown, but it had evolved to a level comparable to that of the lower Bryo-
phyte." W i r müssen auch noch die Bemerkungen LUNDBLADS, des ausgezeichne-
ten Kenne r s der fossilen B r y o p h y t e n h i n z u f ü g e n (1954 : 382) : „ A t t e n t i o n should 
be drawn to the fact that thalloid plants, in their general organization compa-
rable with lower Bryophytes, existed in Pre-Carboniferous time. Protosalvinia 
(Upper Devonian) seems to have the same life-form as certain Riedas. The ge-
nus Riccia, for instance, is represented in most of the arid regions of America, 
Eurasia, Africa and Australia. The Hepaticae include a number of xeromor-
phous types of considerable interest. Since xerophytes have generally a more 
strongly cutinized epidermis, they may be more suitable for preservation in 
a fossil state." 
Aus den oberen D e v o n - A b l a g e r u n g e n (oder L o w e r Mississ ippian, N e w 
A l b a n y , U S A ) w u r d e eine ha lb mar inen , ha lb F e s t l a n d c h a r a k t e r zeigende, also 
eine U b e r g a n g s p f l a n z e , als Crocalophyton beschrieben (ANDREWS a n d ALT, 
1 9 5 6 ) . 
Auch die G y r o g o n i t e n der G h a r o p h y t e n sind aus dem D e v o n z u m V e r -
schein gekommen . Die Trochiliscus- und Sycidium-Arten kennen w i r von d e m 
Zei ta l ter des un te ren D e v o n s Os t eu ropas ( K A R P I N S K Y 1 9 0 6 , C R O F T 1 9 5 2 ) , Asiens 
(Lu 1948) u n d A m e r i k a s (PECK 1934, 1936, 1957) an von verschiedenen 
F u n d o r t e n . In A m e r i k a kommen sie noch in den un te rs ten Mississ ippian-Schich-
ten vor . Pseudosycidium, aus de r Si lurschicht von T u r k e s t a n , ist de r ä l tes te 
Charophyta-Rest ( H A C Q U A R T 1 9 3 2 , 1 9 3 5 , 1 9 4 1 ) . Aus der D o w n t o n i a n - S c h i c h t 
Podol icns aber w u r d e n die ältesten Trocbilisais-Gyrogomten pub l i z i e r t 
( C R O F T 1 9 5 2 ) . H A C Q U A R T hielt die Trochiliscus- u n d Sycidium-Arten, die aus 
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den ha lb Salz, ha lb Süßwassersed imenten bei Len ingrad zum Vorschein k a m e n , 
f ü r die äl testen L a n d p f l anzen . In Ch ina sind C h a r o p h y t e n f r ü c h t e in einer 
zwischen zwei Sandste inschichten eingelagerten Lehmschicht — in Gesse l l schaf t 
a n d e r e r L a n d p f l a n z e n — zum Vorschein gekommen , w o keinerlei Reste m a r i n e r 
Organ i smen zu f inden waren . N a c h C R O F T S Fests tel lung haben sich die in P o -
dolien a u f g e f u n d e n e n Exempla r e im unteren D e v o n schon an das urze i t l i che 
Fest landleben a n g e p a ß t ; dies beweist die S t r u k t u r der Gyrogon i t en sehr schön. 
Wenn diese Gyrogon i t en dennoch in mar inen Ablagerungen des unteren D e v o n s 
v o r k o m m e n , so können sie — nach C R O F T S Fests te l lungen — nur d u r c h Ein-
s c h w e m m u n g von dem Fest land hineingeraten sein. K A R P I N S K Y und P E C K h a -
ben d ie Gyrogon i t en von Trochiliscus in mar inen Ablagerungen g e f u n d e n . 
(Unseren heutigen Kenntnissen nach ist ein g r o ß e r Teil der nicht m e t a m o r p h i -
sierten paläozoischen und p räkambr i schen Ablagerungen von mar ine r , und 
nicht von F e s t l a n d a b s t a m m u n g . Deshalb können aus diesen Schichten n u r we-
nige Reste von L a n d p f l a n z e n e rwar t e t werden , die abe r zum Vorschein k o m -
men, sind umso wicht iger . ) 
Wi r haben schon m e h r m a l s gezeigt, d a ß die P f l a n z e n f o r m e n des D e v o n s 
nicht die wi rk l ich ersten G e f ä ß p f l a n z e n gewesen sind. Auch aus diesen wenigen 
Beispielen geht hervor , d a ß im Devon neben den e in facher a u f g e b a u t e n Psi lo-
phy ten schon zahl re iche P f l a n z e n komplexen T y p s exist iert haben. Diese L a n d -
p f l anzen haben sich schon weit vo r dem D e v o n z e i t a l t e r auf verschiedenen W e -
gen nebene inander en twickeln müssen, und deshalb können die Ps i lophy ten des 
Si lurs und D e v o n s nicht die U r v o r f a h r e n sämt l icher L a n d p f l a n z e n sein. 
Diese L a n d p f l a n z e n müssen in den vordevonischen Zeiten n i ch t e inma l 
no twendigerweise einen d i rek ten Z u s a m m e n h a n g mit den Algen gehab t haben . 
Dies hat auch A N D R E W S deut l ich ausgedrückt ( 1 9 6 0 : 2 1 8 ) : „The most signifi-
cant record to my knowledge is the recent report of T Y L E R and B A R G H O O R N 
( 1 9 5 4 ) describing fossils that are tentatively assigned to the blue-green algae 
and simple fungi from rocks in southern Ontario that are dated as being in the 
vicinity, 1,300 million years and possibly as much as 2 billion years old. Ano-
ther recent contribution suggests an even greater age for the algae. In 1941 
McGregor described supposed algal remains from Rhodesia in rocks which 
have been dated ( H O L M E S 1 9 5 4 ) as at least, 2,600 million years and possibly in 
excess of 2,700 million years. . . Perhaps the most immediate answer to explain 
this great gap would be that land vascular plants actually did exist prior to 
the Cambrian . . . very likely that thallophytic plant life existed for a very 
long time prior to the origin of land vascular plants." 
C A R S O N (1951) stellt die S tä rke de r F l u t - u n d - E b b e - A k t i o n e ingehend da r , 
die vor dem mit t leren P a l ä o z o i k u m e ingewirk t ha t , und die — wie es seiner 
Ansicht nach scheint — der A u f m e r k s a m k e i t de r Pa l äobo tan ike r en tgangen ist. 
C A R S O N „points out, that when the moon was half its present distance from 
the earth the tidal range may have exceeded several hundred feet on some shores 
and that in still earlier time the range of the tide would have been even more 
vast, flooding inland for many miles, so that under such conditions, no living 
thing could exist on the shores or pass beyond them, and had conditions not 
changed, it is reasonable to suppose that life would have evolved no further 
than the fishes." 
Aus dem Karbonze i t a l t e r kennen wi r schon viel besser e rha l t ene B r y o -
phyten-Res te . Aus oberen Karbonab lage rungcn Frankre ichs sind ( S t e p h a n y a n ) 
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Muscites polytrichaceous R E N . et Z E I L ( 1 8 8 5 ) und aus der Umgebung der Loire 
Musettes bertrandi L I G N . ( 1 9 1 4 ) zum Vorschein gekommen . Die erstere Ar t 
k a n n mit den heute lebenden Rhizogonium- und Poly trieb um-Arten verglichen 
werden . Aus dem oberen Karbonze i t a l t e r E n g l a n d s ha t W A L T O N ( 1 9 2 5 , 1 9 2 8 , 
1949, 1959) ausgezeichnet e rha l tene Hepaticites-Spezies beschrieben, die schon 
er selbst mit heute lebenden Ar t en in Verb indung br ingen konn te . Hepaticites 
kidstoni W A L T O N ( 1 9 2 5 , 1 9 2 8 ) w a r mit der heute lebenden Treubia, hepatici-
tes lobatus W A L T O N ( 1 9 2 5 , 1 9 2 8 ) mit der heu te lebenden Fussombronia, Hepa-
ticites langt W A L T O N ( 1 9 2 5 , 1 9 2 8 ) mit der heu te lebenden Riccardia (Aneura) 
und Hepaticites metzgerioides W A L T O N ( 1 9 2 8 ) mit den heute lebenden Metzge-
r / a -Ar ten gut zu vergleichen. Den gleichfalls aus dem K a r b o n Eng lands unter 
dem N a m e n „cf. Hepaticites sp." e rwähnten Rest (WALTON 1949) b rach te 
L U N D B L A D ( 1 9 5 4 : 4 0 6 ) mit der aus Schweden (Skromberga , Lias) zum Vor -
schein gekommenen Ricciopsis florini-Spezies in Z u s a m m e n h a n g . Die Zugehör ig-
keit des Thallites willsi W A L T O N ( 1 9 4 9 ) - F u n d e s aus dem Karbonze i t a l t e r 
erschien ungewiß , was durch die Einre ihung in des Tahllites-Genus zum Aus-
d r u c k k o m m t . 
Aus den K a r b o n a b l a g e r u n g e n K a n a d a s ( N e w Brunswick) kam ein Rest 
einer unbes t immten Moosp f l anze , Thallites lichenoides (MATTHEW) benann t , 
( M A T T H E W 1 9 0 7 : 1 8 6 PI. 1 , f ig. 1, und 1 9 1 1 ) zutage. J O N G M A N S ( 1 9 1 1 : 1 0 ) 
reihte sie zu den Flechten (Lichenes) ein. L U N D B L A D ( 1 9 5 4 : 4 0 6 ) dagegen hält 
es f ü r mögl ich, d a ß der P f lanzenres t mit Rieda — einer de r xe romorphen 
Hepaticae — in V e r b i n d u n g gebrach t werden k a n n . 
E. M . K N O X ( 1 9 4 9 : 1 1 8 ) k o n n t e aus E n g l a n d von den Sporenresten_ des 
Karbonze i t a l t e r s die Anthocerotales- und Marchantiales-Sporen nachweisen, 
und bemerk t e : „Many of the spore types are probably of pteridospermic a f f i -
nity, but the majority might be expected to be of Pteridophytic and Bryophytic 
origin." K N O X ( 1 9 5 0 : 336) kam im Laufe der wei teren Unte r suchung de r Spo-
ren zu dem Ergebnis , d a ß : „A /arge proportion of the fossil spores assigned to 
the genera Microreticulati-sporites and Reticulati-sporites are of Lycopodian 
affinity", abe r er be ton t : , , dose parallels can also be drawn with spores 
of the Hepaticae." 
Aus den Ablagerungen des unteren Perms, von dem Gebiet der Sowje tun ion 
( K u z n e t z k Basin) ha t N E U B U R G ( 1 9 5 6 ) B r y o p h y t e n - R e s t e beschrieben, wobei 
e r be ton t , d a ß diese G r u p p e der Moose schon ein sehr langes Vor leben im Prä -
karbon gehabt ha t te . 
Aus dem Mesozo ikum kennen wir schon wohl de terminier te , mit den 
heutigen Ar t en gut vergle ichbare Moosreste, o b z w a r auch taxonomisch unsichere 
Ar ten zum Vorschein gekommen sind. T A K A H A S I ( 1 9 6 0 : 1 5 5 ) e r w ä h n t ein fos-
siles Moos, Hepaticites oishii H U Z I O K A et T A K A H A S I , aus den Ablagerungen der 
O b e r s t u f e der T r i a s f o r m a t i o n J a p a n s (Western J a p o n , M o m o n o k i fo rma t io ) . 
Thallites uralensis K R Y S H T . et P R Y N A D A ( 1 9 3 3 , Rhae t -L ias ) kam im westl ichen 
U r a l zum Vorschein. Thallites yabei ( K R Y S H T . ) H A R R I S erschien neuestens in 
den Ablagerungen des oberen J u r a von J a p a n ( u t a n o fo rma t io ) , w a r aber aus 
den Jurasch ich ten Sibiriens und Koreas schon f r ü h e r b e k a n n t . Aus dem unteren 
Ju ra (Rhät i sche Stufe) Eng lands ha t H A R R I S ( 1 9 3 8 , 1 9 3 9 ) den Najadita lanceo-
lata ( B U C K M A N ) H A R R I S Moosrest mit der heute lebenden Riella-Spizies ver-
glichen. H A R R I S hä l t die Najadita-Spezies f ü r einen p r imi t iven T y p de r Moose. 
H A R R I S ( 1 9 3 1 , 1 9 3 7 , 1 9 4 2 ) ha t aus England (Midd l e a n d Lower Jurassic) und 
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O s t g r ö n l a n d (Lower Lias) zahlreiche gut de te rmin ie r t e und in das Hepaticites-
Genus e ingereihte Moosreste beschrieben. L U N D B L A D (1954) f a ß t e die fossilen 
Reste von Hepaticae zusammen und stellte auf G r u n d de r aus Schweden z u m 
Vorschein gekommenen (Skromberga , Rhaet -Lias) fossilen M o e s f u n d e die Ge-
nera : Ricciopsis, Ricciisporites und Marchantolites au f . Er b r ach t e d ie fossi len 
Ar ten auch mit den heute lebenden in enge V e r b i n d u n g . Die ungewissen Moos-
reste reihte er nach kr i t ischer Auswer tung in das Thallites-Genus ein. H i e r h e r 
reihte er a u ß e r den ungewissen Resten des J u r a z e i t a l t e r s auch die aus K r e i d e -
schichten zum Vorschein gekommenen f ragl ichen Moosres te ein (p. 4 0 7 — 4 1 0 ) . 
L U N D B L A D bemerk te in seiner Zusammenfas sung : „The Swedish material affords 
conclusive evidence that plants with indubitable Marchantiales characters 
existed in the Older Mesozoic. This is confirmed by suggestions from other 
sources indicating that the major groups of Hepatics might have been differen-
tiated as early as in the Palaeozoic." Wi r können noch die beach tenswer te Fes t -
stel lung des Bryologen F U L L F O R D h inzu fügen : „ . . . certain structures of hepatics 
have changed very little in the long time from the Upper Carboniferous or 
Triassic to the present." (1951 : 246). 
Die fossilen Bryophy ten des Mesozoikums und K a i n c z o i k u m s ha t von d e m 
Gebiet N o r d a m e r i k a s S T E E R E (1946) z u s a m m e n g e f a ß t . 
Von den ter t iä ren Moosen sind die in Berstein eingeschlossenen Reste a m 
besten e rha l ten . D I X O N ( 1 9 2 2 : 1 4 9 ) konn te aus der S a m m l u n g des Bri t ish M u -
seum von den in Bernstein eingeschlossenen A r t e n den heu te lebenden Hypno-
dendron reinwardtii und Hypnodendron arborescens-hrten nahes tehende be-
st immen. Die fossilen Muscinae-Arten der jüngeren te r t iä ren Schichten ha t 
D I X O N ( 1 9 2 7 ) z u s a m m e n g e f a ß t . Ih re Anzah l ist nicht gering. W E Y L A N D ( 1 9 3 7 ) 
e r w ä h n t in der rheinischen T e r t i ä r f l o r a (Ro t t , Siebengebirge) Reste v o n Hyp-
num, Polytrichum, Mnium, Barbula und Dicranites Moosar ten . 
Moossporenres te e rwähnen aus dem T e r t i ä r T H O M S O N und P L U G ( 1 9 5 3 ) , 
aus dem Mesozoikum W E Y L A N D und G R E I F E L D ( 1 9 5 3 ) , T H I E R G A R T ( 1 9 4 9 ) , 
R E I S S I N G E R ( 1 9 5 0 ) und andere . 
Neuestens hat P R O S K A U E R (1959 : 31 1) die Phylogenie der Anthocerotales 
publ iz ier t . 
3. D a s po ln i sche Material und die A l t e r s f r a g e 
Die kurze Geschichte unseres Musciphyton und Hepaticaephyton ist fo l -
gende: 
I m Sommer 1958 ha t Verfasser auf E i n l a d u n g der Polnischen A k a d e m i e 
der Wissenschaf ten an dem W a n d e r k o n g r e ß de r polnischen Botan iker in Szcze-
czin te i lgenommen. N a c h h e r besuchten wi r auch die wissenschaf t l ichen Ins t i -
tute Warschaus . In seinem Ins t i tu t zeigte Professor KOZLOXCSKI, Mitgl ied d e r 
polnischen Akademie , dem Verfasser winzige P f l änzchen aus dem O r d o v i z i u m , 
die bis dahin nicht ha t ten bes t immt werden k ö n n e n . 
Professor K O Z L O W S K I ha t das Gestein in Salzsäure aufgelös t , u m d a r a u s 
die winzigkle inen P f l änzchen herausbekommen zu können . Bei diesem Geste in 
ist es die e in fache re und sicherere Methode — s ta t t Sch l i f f e oder M i k r o t o m -
schnit te anzu fe r t i gen — die Ka lke in Sa lzsäure zu lösen und aus dem R ü c k -
stand das P f l a n z e n m a t e r i a l zu isolieren, oder P r ä p a r a t e a n z u f e r t i g e n . Diese 
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M e t h o d e ha t auch E I S E N A C K ( 1 9 6 0 : 1 3 ) bei den niederen Algen aus dem bal t i -
schen Silur mit E r fo lg angewende t . Die gute E r h a l t u n g der silurischen Algen 
(und H y s t r i c h o s p h ä r e n ) hängt auch mit der chemischen N a t u r de r Z e l l w a n d -
substanzen zusammen . Zel lulose k o m m t hier nicht in Frage . Die resistenten 
Z e l l w ä n d e können hier e n t w e d e r aus m a k r o m o l e k u l a r e n Po lymer i sa ten (viel-
leicht Po ly t e rpenen ) ode r Kondensa ten ungesät t ig ter Fe t t säuren bestehen. Die 
Unte r suchungen in dieser R ich tung führ t E I S E N A C K wei ter . E I S E N A C K ha t sich 
auch schon f r ü h e r ( 1 9 3 1 , 1 9 3 7 , 1 9 3 8 ) mit de r chemischen Ana lyse de r fossilen 
Chi t in - und ch i t inar t igen S t o f f e beschäf t ig t . Auch a n d e r e haben an m i k r o -
chemischen Reak t ionen mit den außerorden t l i ch resistenten C h i t i n - oder chi t in-
art igen S to f f en gearbei te t , W I M A N ( 1 9 0 1 ) , S C H M I D T ( 1 9 3 9 ) , W H I T E und S T A D N I -
C H E N K O ( 1 9 2 3 ) , W E Y L A N D ( 1 9 4 1 ) — letzterer hat a u ß e r C h i t i n auch die Gegen-
w a r t von Kieselsäure nachgewiesen, K R A F T ( 1 9 2 6 ) , R. P O T O N I E ( 1 9 2 0 ) , L O I R E T 
( 1 9 5 9 ) und andere . 
In den Z e l l w ä n d e n der rezenten Moose imprägnieren sich Sphagno l - und 
D ic r anum-Gerbsäu re -Verb indungen . Es k a n n vorausgesetzt werden , d a ß auch 
in den ältesten Zeiten Verb indungen von ähnl icher Kompos i t ion die fossilen 
Moose konserv ier t haben , welchem U m s t a n d die gute E r h a l t u n g der Reste zu 
ve rdanken ist. W a s f ü r chemische Verbindungen im O r d o v i z i u m neben Ch i t in 
und chi t inar t igen S to f f en mit e ingewirk t haben, die die E r h a l t u n g der fossilen 
Moosreste möglich gemacht haben, das wissen wir heute noch nicht genau. 
E I S E N A C K ( 1 9 3 8 ) e r w ä h n t auch Organismen, deren Zell w a n d ku t ina r t i ge Sub-
s tanzen en thä l t . Dieser S tof f zeichnet sich durch die beiwei tem g röße re W i d e r -
s tandsfäh igke i t gegen chemische E ingr i f f e aus. 
H I R M E R ( 1 9 2 7 ) bemerk t im Z u s a m m e n h a n g mit den fossilen B r y o p h y t e n -
Res ten: „Ein ige u n z w e i f e l h a f t e Lebermoose reste haben meistens eine so vor -
t r e f f l i che E r h a l t u n g ha t , d a ß man da ran die Ze l l s t ruk tu r , Rhizo iden , usw. gut 
unterscheiden k a n n . Die Ursache der günstigen Erha l tung bei den B r y o p h y t e n 
ist eine besondere chemische Beschaffenhei t des lebenden Gewebes . " 
Die he rausp räpa r i e r t en P f l änzchen übergab d a n n P ro f . K O Z L O W S K I dem 
Verfasser zur wei teren wissenchaf t l ichen Bearbei tung. N a c h einer umsicht igen 
und sehr minut iösen Arbei t ha t es sich mit Bes t immthei t herausgestel l t , daß. wir 
es hier in de r T a t mit einer wichtigen E n t d e c k u n g zu tun haben, indem es 
gelungen ist nachzuweisen , d a ß diese aus dem O r d o v i z i u m s t ammenden winz ig-
kleinen P f l änzchen , von k a u m 2 — 8 m m Länge, bedeutend e infachere Organ i s -
men als die Ps i lophy ten dars te l len. Ihnen ähnl ich aussehende, u n z w e i f e l h a f t 
p r imi t ive fes t ländische P f l anzenüber re s t e haben wir aus dem O r d o v i z i u m 
vorher noch nicht gekann t . 
Die s t ra t ig raphische Bearbe i tung des Fundor t e s w u r d e von P r o f . K o z -
L O W S K I ausge führ t und wi r z i t ieren seine Fests tel lungen: „For the purpose of 
etching from Ordovician calcareous rocks graptolites and other animals with 
chitinous skeleton the present writer has, for many years past, used the hydro-
chloric and acetic acid treatment. Recently, during this work, he has discovered 
plant remains of particular interest. 
The rocks which have yielded these organisms are erratic boulders carried 
to Poland from Scandinavia and the Baltic region by Pleistocene glaciers. 
Besides pulverized or minute fragments of calcareous animal skeletons they 
practically always contain numerous remains of chitinous skeletons, such as 
Graptolithina, Annelida (jaws) and Hydroida. Occasionally they also yield 
12 P. G R E G U S S 
plant remains. The majority oj these are referable to Phycomycetes and Algae. 
They occur in association with typically marine fauna and, most likely, were 
themselves marine organisms. Sporadically, however, among these aquatic plants 
remains are noted of other, higher organisation and probably of continental 
origin. These specimens have attracted the writer's attention as evidence of 
particular interest." 
D a s G e s t e i n a u s d e m d i e P i ' . ï n z c l i c n h c r a u s p r e p a r i e r t w u r d e n . V e r g r . 2 . 
„The plants, for which Greguss has introduced the new generic name of 
Musciphyton gen. nov., were extracted from a boulder (No. o. 225), 1,65 kg in 
weight, collcted near Zakroczym, in the valley of the Vistula. It is a compact 
pelitic limestone, lithologically similar to the lithographic limestone oj the 
Jurassic. This rock, familiar long since to geologists who study the erratic 
boulders of the North of Europe is by German writers referred to as „Ost-
seekalk". The grapholite Orthograptus gracilis (Rocmer) is its most common 
index fossil. Its age most probably corresponds to that of the „Saunja" (Fia) 
horizon, that is to the middle part of the Estonian Ordovician. 
Boulder No. o 241, one kg. in weight, which has yielded plants called by 
Greguss Hepaticaephyton, was also collected near Zakroczym. It is a limestone 
with granular texture, almost entirely made up of calcareous fragments of 
indeterminate Brachiopoda and tests of Echinodermata. Juvenile gastropod schells 
and less frequent conodont denticles are encountered among these fragments." 
„Chitinous remains are not common, being mainly those of Scolecodonta 
and Chitinozoa, Phycomycetes are abundant. The age of this boulder cannot 
be exactly determined on the animal remains it contains. Scolecodonta and 
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Chitinozoa are common forms in Middle and Upper Ordovician boulders. 
Closer investigation of these remains may in the futurc lead to a more exact 
dating of this boulder. Vor the present, however, it is established as Ordovician." 
Die Unte r suchungen des Verfassers ers t reckten sich in erster Linie auf die 
Verzweigungs typen der P f l änzchen , auf ihre ä u ß e r e und innere Morpho log ie , 
auf die S t r u k t u r de r Stengelkegel sowohl de r Wurzel als auch des Sprosses, auf 
die Wurze lhärchen und d ie Gese tzmäßigke i t en in ihrem V o r k o m m e n . D a n n 
untersuchten wir die Gesta l t und die S t r u k t u r der Zellen an der O b e r f l ä c h e 
de r Stengel, die F o r t p f l a n z u n g s o r g a n e , das Sporogonium, und wei terh in — 
nach Möglichkei t — die A n a t o m i e de r einzelnen Stengel, ihre Q u e r - und 
Längsschni t te usw. Zur Rech t f e r t i gung seiner Beobachtungen h a t t e der Ver -
fasser e igenhändig mehr als 100 mik ropho tog raph i s che A u f n a h m e n angefe r t ig t . 
Von den mehr als 10 Ar ten will Verfasser diesmal nu r zwei v o n e i n a n d e r 
wesentlich abweichende T y p e n behande ln , an denen deut l ich zu e rkennen ist, 
d a ß der M o o s k ö r p e r des einen T y p s zy l inde r fö rmig , und sein Sporogonium 
aus der Seite des Stengelchens hervorgewachsen ist. Im Gegensa tz h ie rzu ist 
der Mooskörpe r des anderen T y p s v e r f l a c h t und p lag io t rop , sein Sporogonium 
aber te l le r förmig , es ö f f n e t e sich mit e infachen Zähnen und nahm auf dem 
f lachen unteren (oder oberen?) Teil des Stengels P la tz . Ein charakter i s t i scher 
Ver t re ter des zy l inde rkörpe r igen Musciphytons ist das Musciphyton ramosum, 
ein charakter is t i scher Ver t re te r des p lag io t ropen , f l achkörper igen T y p s ist 
das Hepaticaephylon simplex. Ver fass r will auf diese in den nächs t fo lgenden 
A u s f ü h r u n g e n eingehen. 
4. B e s c h r e i b u n g der A r t e n 
1. Musciphyton ramosum G R E G U S S nov. gen. et nov. sp. 
Generotypus: Musciphyton ramosum G R E G U S S 
Holotypus: Das auf T a f e l I — I I — I I I und auf Tafe l V I I abgebildete E x e m p l a r . 
P r ä p a r a t e N " 7 
F u n d o r t : Neben Z a k r o c z y m , im Tal de r Weichsel , Polen 
Al te r : O r d o v i z i u m . — Mit t leres O b e r - O r d o v i z i u m , Ostseekalk , S a u n j a , 
F i a H o r i z o n t 
Diagnose gen. et sp.: 
Das P f l änzchen ist be i läuf ig 2 m m hoch. Der untere Teil des zy l indr igen 
Stengels ist e twas dicker , 1 5 0 — 1 6 0 fi , de r obere Teil 120—130 u. A n der 
Obe r f l ä che des Stengels sind die Epidermiszel len 3 0 — 4 0 |i, im oberen Teil 
8 0 — 1 0 0 // lang und 30—35 /i brei t . Gegen die Spi tze des Stengels ist die 
Obe r f l ä che e twas ger ipp t . A n der Seite des oberen Stengelteils sitzt an einem 
kurzen Stielchen ein zyl indr isches Sporogonium. D a s Sporogonium ist un t en 
9 0 — 1 0 0 /i, oben 180—190 /i brei t . A m Scheitel des Sporogoniums 3 — 5 
s t u m p f e Per i s tomzähne(?) an den P e n s t o m z ä h n e n Querleis ten und feine Ze ich-
nung. In der M i t t e des Stengels ein zentra les Le i tbünde l . 
Beschreibung: Die Länge ist ohne die Biegung 1,7 m m (Taf. I.); fal ls man 
auch die Teile der Biegung mit e inrechnet , so m a g das ganze P f l änzchen 2 m m 
lang gewesen sein, o b z w a r ein kleines Stück seiner Sp i tze — wie es scheint — 
abgebrochen ist. Sein Stengel ist vo l lkommen zyl indr isch , an dem unteren Teil 
D e l . F r . R o b e r t . 
M u s c i p h y t o n r a m o s u m G r e g u s s n o w g e n . c t sp . ( 100 X ) 
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ist sein Durchmesser 150—160 /<, an dem oberen nur 120—130 f i . Aus seinem 
unte ren Teil sp r i eß t auch ein bedeutend dünneres Seitenstengelchen (g) hervor , 
dessen Brei te an seinem Bazis 70, in der oberen H ä l f t e aber 90 /< ist. Die ganze 
Länge dieses unteren Stengelchens mach t 550 /< aus. Seine Sp i tze scheint abge-
brochen zu sein, es ist aber nicht unmögl ich , dal? diese E n d u n g natür l ich war . 
In de r Gegend des oberen Dr i t t e l s des Stengels zweig t ein, wie ein Zwerg t r i eb 
aussehender Se i t ensproß ab , der aber in Wirk l i chke i t in Sporangium b z w . ein 
Sporogonium ist (Ta f . I I c). Dessen Spi tze ist ziemlich scharf abgeschlagen, 
w ä h r e n d aus dem Inneren de r K a n t e s t u m p f e Z ä h n e mit ve rd ick ten W ä n d e n , 
eigentl ich Pe r i s tomzähne he rvor ragen . An de r unteren H ä l f t e des Stengelchens 
konnten auch Wurze lhä rchen festgestellt werden (S. T a f . II e und Zeichnung) . 
Die O b e r f l ä c h e des Stengels. Die O b e r f l ä c h e des Stengelchens besteht aus 
d i ckwand igen Epidermiszel len. An dem unteren Teil des Stengelchens f inde t 
man die Epidermiszel len in rege lmäßigen , länglichen Reihen a n g e o r d n e t ; ihre 
Fo rm ist mehr quadra t i sch ode r die eines l iegenden Rechtecks, ihre Länge 
3 0 — 4 0 // , ebensoviel auch ihre Breite. U n t e r ihnen kann man manche ro r t s die 
Abwechs lung von kürzeren und längeren Epidermiszel len ausdrückl ich un te r -
scheiden (Taf I I . bi). Diese Abwechs lung ist auch noch im mi t t le ren Teil des 
Stengelchens fests tel lbar . In den Wänden der Epidermiszel len — vor al lem in 
den Kammze l l en — gibt es Verd ickungen , die sich nach dem Zel lenlumen hin 
kaum erheben, die äuße ren W ä n d e der Epidermiszel len sind aber meistens glat t 
(Taf . I I . a i ) . In den oberen Teilen des Stengelchens, von dem unteren Dr i t t e l 
angefangen , sind die Zellen meistens gedehn te Rechtecke mit einer Länge von 
80—100 //, und einer Breite von 30—35 /<. In den oberen Teilen des Stengels 
o rdnen sich die Zellen schon entschieden k a m m a r t i g an, wodurch der Q u e r -
schni t t des Stengels e in ige rmaßen ein ger ipptes Aussehen b e k o m m t (Ta f . I I . b i ) . 
Gegen den G ip fe l des Stengels hin können sich sogar u n g e f ä h r 14—15 längliche, 
seichte R ippen und Furchen h inz iehen. Die W ä n d e de r Rippenzel len sind 
ve rhä l tn i smäß ig dick, d . h. sie messen u n g e f ä h r 6 — 8 ,u, es können aber auch 
dünnere und dickere v o r k o m m e n . Die Kammzel len reihen sich nicht immer eng 
ane inander , zwischen ihnen sind m i t u n t e r auch kleinere und g rößere Lücken 
zu sehen. 
U n t e r der einschichtigen Ep ide rmis fo lg t ein ein- ode r zweischicht iger 
Rindentei l . H i e r sind die Zellen meist längliche Parenchymze l len . I h r e Breite 
bet rägt 18—20 u. I h r e W ä n d e sehen ganz g la t t aus. 
Leitende Elemente. In de r Achse des Stengels be f inden sich die leitenden 
Elemente, welche man in der ganzen Länge des Stengelchens ver fo lgen k a n n . 
An den einzelnen Elementen ist die e in fache k re i s fö rmige T ü p f e l u n g gut sicht-
bar . I nne rha lb 50 /i be f inden sich unge fäh r 10 Per len , die e infachen T ü p -
felchen sind also unge fäh r 5 // brei t . A n den Tüpfe l chen k o n n t e keine fe inere 
S t r u k t u r festgestellt werden . Diese S t r u k t u r ist den Lei tungsbündeln , die in 
den Stengelchen der heute lebenden Laubmoose en t langziehen , sehr ähnl ich 
(Ta f . I I . R.), sie er innern also z. B. an die Lei tungsbündel von Brachythecium 
rutabulum ode r an die des Ps i lophyten Horneophyton lignieri (S. den unteren 
Teil des Fotos) . 
Das Sporogonium. D a s Ende des aus der Seite des Stengelchens abzweigenden 
Sporogoniums (Sporangiums) ist erheblich d icker als das eigentl iche Stengelchen, 
hingegen ist der kurze Stiel des Sporogoniums bedeutend dünner als das Stengel-
chen. Das Sporogonium ist oben 180—190 //, unten nur 9 0 — 1 0 0 u brei t . H i e r , 
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auf dem G r u n d des Sporogoniums, nehmen die Epidermiszel len eine solche A n -
o r d n u n g an , als ob sie die A b s o n d e r u n g des Sporogoniums bezweck ten , i ndem 
man hier die Zellen ± r i ng fö rmig angeordne t f inde t . Die K a n t e des Sporo-
goniums, also de r Durchmesser des Annulus(?) be t räg t 180—190 u, w ä h r e n d 
die Pe r i s tomzähne 4 5 — 5 0 u lang und 25—30 ¡i brei t s ind. Die P e r i s t o m z ä h n e 
sind g le ichmäßig abgerunde t , auf ihrer O b e r f l ä c h e ist auch eine sich gabel -
m ä ß i g verzweigende Z e l l w a n d e r d i c k u n g und Ze i chnung s ichtbar (Ta f . I I I . C ) . 
Sporen gab es zwischen den Per i s tomzähnen keine, wenigstens waren solche 
mit Bes t immthei t n icht zu e rkennen . 
N a c h den obigen A u s f ü h r u n g e n könn te dieses P länzchen als U r t y p d e r 
e infachs ten K o r m o p h y t e n mit zy l indr igem K ö r p e r angesehen werden , weil es 
n u r einen assimil ierenden, zy l inde r fö rmigen Stengel, Kormus, und ein z y l i n d e r -
förmiges Sporogonium ha t te . D a sich sein Sporogonium mit genau fes ts te l l -
baren Per i s tomzähnen ö f f n e t e , ist es in dieser Hins ich t mit den S p o r o g o n i e n 
der rezenten Laubmoose , genauer mit dem de r Bryales-Reihe, homolog i s ie rba r . 
Auf dieses Gewächs kann also jener Teil der Z i m m e r m a n n s c h e n Theo r i e nicht 
angewende t werden , nach welchem die Sporangien bei den Ps i lophy ten a n f a n g s 
t e rmina l s t änd ig gewesen, und nur mi t der Zeit auf die Seite des Stengels ge-
k o m m e n wären , u n d z w a r bei den Lycopsiden aus der Blat tachsel . Bei diesen 
U r p f l ä n z c h e n zweigte das Sporogonium schon ursprüngl ich von de r Seite des 
Stengels, des Kormus, ab. Auf dem Stengelchen sind keine Spuren von Blä t t -
chen an diesem Pf l änzchen zu beobachten . Auf G r u n d des Gesagten k a n n dieses 
sehr e infache P f l änzchen wegen seines Sporogoniums, das v o r al lem dem de r 
Musci ähnl ich ist, und de r verzweigten Form seines Stengels wegen w o h l a m 
z u t r e f f e n d s t e n Musciphyton ramosum b e n a n n t w e r d e n . 
2 . Hepaticaephyton simpiex G R E G U S S nov. gen. et nov. sp. 
Generotypus: Hepaticaephyton simpiex G R E G U S S 
Holotypus: Das auf Tafe l I V — V I abgebildete E x e m p l a r . P r ä p a r a t № 4 
F u n d o r t : Neben Z a k r o c z y m , Polen 
Al te r : O r d o v i z i u m . — Mit t leres ode r oberes O r d o v i z i u m 
Diagnose gen. et sp : 
Hepaticaephyton simpiex nov. gen. et sp. D a s P f l änzchen ist e t w a 2 m m 
lang. Sein K ö r p e r ist f lach und anscheinend gabe l fö rmig ve rzwe igend . Die 
O b e r f l ä c h e bi lden d i ckwand ige Epidermiszel len . An der Spi tze des Stengels 
ein tassenartiges, kurzstiel iges Sporogonium, das anscheinend u n r e g e l m ä ß i g a u f -
gesprungen ist. Die ä u ß e r e W a n d des Sporogoniums ist mit winz igen , pap i l l en -
ar t igen Wärzchen bedeckt , die sich in Längs- und Quer re ihen a n o r d n e n . 
Dieses f l achkörpe r ige P f l änzchen w a r 2 m m lang, wovon de r in de r E r d e 
bef indl iche Teil unge fäh r 500 u lang gewesen sein m a g (Ta f . V . a) . Dieser 
wurze la r t ige Teil w a r e in ige rmaßen z y l i n d e r f ö r m i g und 3 0 — 4 0 u dick . N a c h 
dem S - f ö r m i g gebogenen Tei ls tück (Taf . V . c) w i rd das Stengelchen s tu fenweise 
brei ter , bis es 7 0 — 8 0 // brei t und flach w i r d . Es behäl t diese Breite auch wei te r , 
es verbre i te r t sich höchstens bis 100 u. Auf die V e r f l a c h u n g u n d auf d ie E r -
hebungen auf der Rücksei te k a n n auch aus der Ges ta l t , A n o r d n u n g u n d S t r u k t u r 
der Epidermiszel len gefolger t werden . Auf dem S - f ö r m i g gedreh ten Wurze l t e i l 
sind 2 — 3 Wurze lhä rchen ode r deren Überbleibsel gut zu e rkennen . D i e W u r z e l -
härchen sind 9 0 — 1 0 0 u lang (Ta f . V . c). 
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Tafel IV. 
D e l . Fr . R o b e r t . 
H e p a t i c a e p h y t o n s i m p l e x G r e g u s s n o v . g e n . e t sp . ( 1 C 0 X ) 
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Die O b e r f l ä c h e des Stengels bilden u n m i t t e l b a r über dem S - f ö r m i g 
gedrehten „ W u r z e l - H a l s " - T e i l d ickwandige , kürze re und längere, s a rg fö rmige 
Epidermiszel len ( T a f . V . c). Die untere Fläche de r Zel len schmiegt sich an die 
d a r u n t e r be f ind l i chen Zellen an , ihre Enden sind im al lgemeinen wie schief 
abgeschlagen, w o d u r c h die Zellen ein fast sargar t iges Aussehen b e k o m m e n . 
Die ä u ß e r e Seite dieser sargar t igen Zellen ist gewöhnl ich k ü r z e r als de r basa le 
Teil de r Zelle. N u r in den allerseltensten Fällen fügen sich die Rindenze l len mi t 
ihren Endungen eng ane inander . Am oberen E n d e des Stengelchens k o m m e n 
solche d i c k w a n d i g e Rindenzel len nicht mehr vor . H i e r w i rd die ganze O b e r -
f läche von sich eng ane inande r anschmiegenden, e twas d ü n n w a n d i g e r e n Zel len 
gebildet . Aus einigen derselben zweigen se i twär t s d ü n n w a n d i g e H a a r e ab . 
(Ta f . V . c). 
Der G ip fe l des P f l änzchens ver jüngt sich e in ige rmaßen , wahrsche in l ich 
war das auch das E n d e des Stengelchens (Taf . V. e). 
Das Sporogonium. Unmi t t e l ba r vor dem Ende , genauer , obe rha lb des 
zen t ra len Lei tungsbündels hebt sich gut e rkennba r , mit scharf umrissener F o r m 
ein schalenförmiges Gebi lde, das Sporogonium, he rvor (Ta f . V. e, f , g). Die 
5 — 6 s tumpf endigenden Bogen des Sporogoniums wa ren gut fes ts te l lbar (Ta f . 
V . g). Mit Rücks ich t auf die Ö f f n u n g dieses Gebi ldes ist es entschieden als 
Sporogonium anzusehen. In Zusammenhang h ie rmi t gibt es noch ein wicht iges 
Momen t , daß. nämlich das Sporogonium auf der un te ren Rücksei te des ve r -
f l ach ten Stengels v o r k o m m t , was uns in gewisser H ins i ch t einen en tw ick lungs -
geschichtl ichen H i n w e i s auf die Ta tsache e r l aub t , d a ß die Sporang ien bei den 
Fa rnen sehr h ä u f i g an der Rücksei te der Blät ter und an den B l a t t a d e r n 
ents tehen. Es ist noch zu e rwähnen , d a ß auch kleine W a r z e n und Ze ichnungen 
in mehr ode r minde r regelmäßiger A n o r d n u n g auf der äuße ren O b e r f l ä c h e 
des Sporogoniums b e m e r k b a r waren (Taf IV. ) . 
In H i n b l i c k auf die oben angeführ ten morpholog ischen Eigen tüml ichke i ten 
werden wi r es uns schon besser vorstellen können , die die e infachs ten P f l ä n z c h e n 
mi t ve r f l ach tem Stengel neben den U r f o r m e n mi t z y l i n d e r f ö r m i g e m M o o s k ö r p e r 
ausgesehen haben mochten . Denn dieses f l ache , te l le r förmige Sporogonium 
unterscheidet sich wesentl ich von dem zy l i nde r fö rmigen Sporogonium mit 
Pe r i s tomzähnen des vorher behandel ten Musciphyton ramosum. D o r t b e f a n d e n 
sich die Pe r i s tomzähne an der Spitze des z y l i n d e r f ö r m i g e n Sporogoniums, h ier 
hingegen ist das Sporogonium f lach und verbre i t e r t sich schalenar t ig , die 
Pe r i s tomzähne fehlen jedoch. Aber das f l ache Sporogonium ist aus dem unte ren 
Teil des ve r f l ach ten p lag io t ropen Stengels herausgewachsen . 
Gegenüber dem vorhe r behandel ten T y p u s steht a lso hier ein ganz ande re r 
T y p vor uns, der die älteste F o r m der K o r m o p h y t e n mit v e r f l a c h t e m K ö r p e r 
ve r t r i t t . Auch hier repräsent ier t nur ein ass imil ierender Stengelteil und ein 
Sporogonium das ganze Pf länzchen . Weil dieses Sporogonium seinem Wesen 
nach auf dieselbe Weise aufg ing , wie die Sporogon ien vieler rezenter Lebermoose , 
d a r u m bekam dieses ganz e infache lebermoosar t ige P f l änzchen von mir den 
N a m e n : Hepaticaepbyton simplex G R E G U S S nov. gen. et sp. 
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5. Bemerkungen zu r Te lomtheor i e 
Auf G r u n d aller de r ange füh r t en neuesten fossilen P f l a n z e n f u n d e ist die 
Te lomtheor i e unbedingt einer M o d i f i k a t i o n bedür f t i g . A N D R E W S ( 1 9 6 0 : 2 3 3 ) 
schreibt : „ T h e telome concept may not be applicable to the solution of all 
morphological problems." 
N a c h der Z i M M E R M A N N s c h e n „ T e l o m t h e o r i e " wären die drei H a u p t s t ä m m e 
der U r k o r m o p h y t e n auf die Dichotomie der Ps i lophyten z u r ü c k z u f ü h r e n . So 
wäre z. B. die monopod ia l e Verzweigung info lge der U b e r g i p f e l u n g des einen 
Zweiges der Dicho tomie en t s t anden , hingegen sollen sich die Blät ter in aderer 
R ich tung aus der P i ana t ion der Telome entwickel t haben, anderersei ts w ä r e 
das gabelig verzweig te Te lom infolge der Reduk t ion der Stengel zu einem nicht 
verzweigten S p r o ß geworden . Z I M M E R M A N N setzt also voraus , d a ß die 
ursprüngl iche Verzwe igungs fo rm die Dicho tomie gewesen sei, und aus dieser 
wären die zwei anderen Verzwe igungs fo rmen , also sowohl die m o n o p o d i a l e als 
auch die qui r l s tändige Verzweigung hervorgegangen . D a von den Fossilresten 
der K o r m o p h y t e n aus den Per ioden vor dem Devon nur einer, Aldanophyton, 
nachgewiesen werden konnte , d a r u m wurden und werden auch heute noch die 
Ps i lophyten , die vor 350 Mil l ionen J a h r e n lebten, f ü r die e infachs ten 
K o r m o p h y t e n angesehen, aus denen auch die Moose hervorgegangen wären, da 
wir ganz sichere Überres te von Moosen f r ü h e r nu r aus der oberen Per iode des 
K a r b o n s k a n n t e n . 
Schon M ä G D H F R A U (1932 : 285) hat d a r a u f hingewiesen, d a ß „d ie Able i tung 
des N a d e l b l a t t e s von einem m e h r f a c h gabelteiligen Blat t , wie sie Z I M M E R M A N N 
(1930 : 67) versucht , noch vo l lkommen hypo te t i sch" ist. 
Auch auf die Erör te rungen A X E L R O D S ( 1 9 5 9 : 2 6 8 ) müssen wir h inweisen: 
„// we accept the views of phylogenetists of the RHYNIA-school, notably 
Z I M M E R M A N N and his supporters" „such a scheme is not in agreement with 
geologice evidence as to the antiquity of the phyla concerned, or with our 
present understanding of the nature of the evolutionary process. Finally, the 
discovery of woody plants in the Cambrian which are more complex than 
Rhynia, firmly establishes the fact that Silurian and Devonian psilophytes 
could not be ancestral to all vascular land plants." 
A N D R E W S ( 1 9 6 0 : 2 3 1 ) übt fo lgende Kr i t ik an de r Te lomtheor ie : „In a 
summary of the telome theory Z I M M E R M A N N (1952) demonstrates the origin of 
the lycopods, articulates and ferns from plants of the Rhynia-type and notes 
that the transformations of the Rhyniaceae habit to that of the typical Kormo-
phyta results from very few elementary processes . . . and he cites overtopping, 
planation, syngenesis and several other processes. I do not question that some 
or all of these are valid but to refer to them as simple is an understatement. 
Z I M M E R M A N N ^ scheme for the pteropsids or at least some pteropsids, has much 
supporting evidence; his concept for the articulates may be valid but we are 
only on the verge of understanding the origins of this group; his concept for 
the lycopods is, so far as 1 am aware, purely hypothetical... As to certain 
specific groups or plant assemblages: the lycopods, in the present light of our 
knowledge, are not related to any other group and may well have originated 
independently as vascular plants. The Psilopsida (Psilophytales) should not 
be used as a repository for any vascular plant that cannot be assigned to the 
lycopods or articulates. 
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It should be regarded as possible that the plants we refer to as ferns and 
pteridosperms in the Lower Carboniferous evolved along many wholly inde-
pendent lines from their earliest inception on the land." 
Die „ T e l o m t h e o r i e " ist in ihrer heut igen Gesta l t nicht wei ter a u f r e c h t 
zu e rha l ten , nach welcher die Urs t räucher a n f a n g s nur d i cho tom ve rzwe ig t e 
T e l o m e besessen haben sollen, deren einzelne Gl ieder , Telome, sich mi t de r 
Zei t modi f iz ie r ten , so d a ß z. B. eine monopod ia l e Ve rzwe igung z u s t a n d e k a m , 
info lge der Übe rg ip fe lung eines Zweiges de r d i cho tomen Verzwe igung , o d e r 
verschiedenar t ige Blä t tergebi lde info lge der R e d u k t i o n des n icht ve rzwe ig t en 
Te loms oder wegen der V e r f l a c h u n g der Te lomzweige . 
6. Z u s a m m e n f a s s u n g 
A u s d e r e i n g e h e n d e n U n t e r s u c h u n g n i c h t n u r d e r b e i d e n a n g e f ü h r t e n A r t e n , s o n d e r n 
a u c h d e r ü b r i g e n P f l ä n z c h e n ä h n l i c h e r S t r u k t u r e r w i e s s i c h , d a ß d i e K o r m o p h y t e n n i c h t n u r 
i m D e v o n , s o n d e r n s c h o n b e d e u t e n d f r ü h e r , im S i l u r , a u c h i m O r d o v i z i u m , o d e r n o c h f r ü h e r 
g e l e b t h a b e n . I m G e g e n s a t z z u d e n P s i l o p h y t c n d e s S i l u r - D e v o n s k o n n t e m a n d i e s e s w i n z i g e 
P f l ä n z c h e n a u s d e m O r d o v i z i u m m i t i h r e r v ie l e i n f a c h e r e n O r g a n i s a t i o n a ls Propsilophyton 
b e z e i c h n e n . S o l c h e G e b i l d e w e r d e n s ich u n t e r j e n e n e r s t e n K o r m o p h y t e n b e f u n d e n h a b e n , 
d i e s c h o n i m O r d o v i z i u m o d e r n o c h f r ü h e r d i e O b e r f l ä c h e d e r E r d e z u b e v ö l k e r n b e g a n n e n . 
I h r e H ö h e m a g 1 — 1 0 m m g e w e s e n s e i n . V o n e n t s c h e i d e n d e r B e d e u t u n g u n d in e n t w i c k l u n g s -
g e s c h i c h t l i c h e r H i n s i c h t s e h r w i c h t i g is t d e r U m s t a n d , d a ß m i n d e s t e n s z w e i v o n e i n a n d e r 
a b w e i c h e n d e , u r t ü m l i c h m o o s a r t i g e T y p e n s c h o n i m O r d o v i z i u m a u f d e r s e l b e n S t u f e d e r 
E n t w i c k l u n g n e b e n e i n a n d e r g e l e b t h a b e n . 
LAM ( 1 9 5 7 ) h a t d i e B r y o p s i d e n v o m A n f a n g d e s D e v o n a n m i t d e n B e n e n n u n g e n : 
Hepaticites u n d Muscites v o n e i n a n d e r g e t r e n n t . D i e M e i n u n g v o n A N D R E I S ist d i e Sporo-
goniles-Keste b e t r e f f e n d , d a ß BOLDS ( 1 9 5 7 ) A u f t e i l u n g in d i e K l a s s e Hepatophyla u n d Bryo-
phyta „ a m o r e a c c e p t a b l e C l a s s i f i c a t i o n " v o r s t e l l t . D i e p o l n i s c h e n M o o s f u n d e a u s d e m O r d o -
v i z i u m b e w e i s e n , d a ß d i e T r e n n u n g u n d d a s N e b e n e i n a n d c r l e b e n s c h o n i m O r d o v i z i u m b e -
s t a n d e n h a t . 
D e r e i n e T y p — w i e w i r g e s e h e n h a b e n — w a r z y l i n d e r f ö r m i g , d e r S t e n g e l m a g u n -
v e r z w e i g t u n d b l a t t l o s g e w e s e n se in , s o l l t e s ich a b e r e i n G e b i l d e a u f i h m b e f u n d e n h a b e n , s o 
m a g d i e s w i n z i g k l e i n , s c h u p p e n a r t i g u n d e i n z e l l i g g e w e s e n se in . M a n c h e d i e s e r n i c h t -
v e r z w e i g t e n P f l ä n z c h e n h a b e n so a u s g e s e h e n , w i e d i e b e d e u t e n d h ö h e r g e w a c h s e n e n P s i l o -
p h y t c n a u s d e m D e v o n , a b e r d i e p o l n i s c h e n P f l a n z e n w a r e n a u c h d e n S e t e n u n d d e n z y l i n d e r -
f ö r m i g e n S p o r o g o n i e n u n s e r e r r e z e n t e n L a u b m o o s e (Musci) i n h e r v o r r a g e n d e m M a ß e ä h n l i c h . 
W e g e n d e r Ä h n l i c h k e i t i h r e r G e s t a l t u n d S t r u k t u r m i t d e n r e z e n t e n L a u b m o o s e n h a b e n s ie 
d i e n e u e B e n e n n u n g Muscipyton e r h a l t e n . 
D i e M o o s k ö r p e r d e s a n d e r e n T y p s w a r e n f l a c h u n d p l a g i o t r o p . W e n n s ie s i ch v e r -
z w e i g t e n , so w a r d i e V e r z w e i g u n g i m m e r r e i n d i c h o t o m . D a s t e l l e r f ö r m i g e Sporogonium 
b e f a n d s i ch i m u n t e r e n T e i l d e s f l a c h e n S t e n g e l s u n d ö f f n e t e s i ch m i t e i n f a c h e n Z ä h n e n w i e 
be i d e n r e z e n t e n L e b e r m o o s e n . D i e s e P f l ä n z c h e n h a b e n e h e r so a u s g e s e h e n , w i e e i n z e l n e 
T y p e n ( b e s o n d e r s d i e Rieda-Arten) u n s e r e r e z e n t e n L e b e r m o o s e ( H e p a l i c a e ) . S i e s i n d a u c h 
e i n i g e n T e n i o c r a d e n , Z o s t e r o p h y l l e n u n d d e n S c i a d o p h y t e n a u s d e m D e v o n ä h n l i c h . S i c h a b e n , 
z u m U n t e r s c h i e d v o n d e n a n d e r e n , d i e n e u e B e n e n n u n g : Hepacicaepbyton b e k o m m e n . 
D a d i e s e b e i d e n , v o n e i n a n d e r w e s e n t l i c h a b w e i c h e n d e n M o o s t y p e n z u r s e l b e n Z e i t , 
im O r d o v i z i u m , n e b e n e i n a n d e r l e b t e n u n d b e i d e s ich a u f d e r s e l b e n E n t w i c k l u n g s s t u f e 
b e f a n d e n , f o l g t h i e r a u s n a c h d e r A n s i c h t des V e r f a s s e r s l o g i s c h , d a ß j e n e A u f f a s s u n g h i n f ä l l i g 
g e w o r d e n is t , n a c h w e l c h e r s i ch d e r e i n e M o o s t y p a u s d e m a n d e r e n e n t w i c k e l t h a b e n s o l l t e . 
A u s d i e s e n o r d o v i z i s c h e n F u n d e n e r g i b t s ich n ä m l i c h , d a ß z w i s c h e n i h n e n k e i n b e s o n d e r e r 
A l t e r s u n t e r s c h i e d is t , k e i n e r v o n i h n e n k a n n v i e l ä l t e r se in a l s d e r a n d e r e . Z u g l e i c h w i r d 
a b e r a u c h j e n e T h e o r i e h i n f ä l l i g , d a ß d i e M o o s e i n f o l g e R e d u k t i o n a u s d e n P s i l o p h y t c n o d e r 
a u s d e n b e d e u t e n d e n t w i c k e l t e r e n P t c r i d o p h y t e n h e r v o r g e g a n g e n w ä r e n . W i r m ü s s e n d a s 
j e t z t s c h o n d e s h a l b f ü r e i n e U n m ö g l i c h k e i l h a l t e n , w e i l d i e s e v o l l k o m m e n m o o s a r t i g e n k l e i n e n 
G e w ä c h s e a u s d e m O r d o v i z i u m m i n d e s t e n s 170 M i l l i o n e n J a h r e f r ü h e r g e l e b t h a b e n a l s a l l e 
P f l a n z e n d e s D e v o n s . 
DIE E N T D E C K U N G V O N U R K O R M O P H Y T E N AUS DEM O R D O V I Z I U M ( 2 ) 1 1 
A b e r a u c h d ie H y p o t c s e , d a ß d i e K o n t i n e n t e v o n d e n N a c h k o m m e n d e r z u f ä l l i g a n s 
L a n d g e r a t e n e n u n d s c h o n z i e m l i c h h o c h e n t w i c k e l t e n A l g e n b e v ö l k e r t w o r d e n w ä r e n , ist 
s i n n l o s g e w o r d e n . H i e r m ü s s e n w i r w i e d e r h o l t auf TYLER u n d BARGHOORN ( 1 9 5 4 ) , SIMPSON 
( 1 9 4 4 , 1 9 5 3 ) , S T E B B I N S ( 1 9 5 0 ) u n d M C G R E G O R ( 1 9 5 6 ) , C A R S O N ( 1 9 5 1 ) U. a . v e r w e i s e n . B A N K S 
( i 9 6 0 ) s c h r e i b t a u c h : „ t h e n s e v e r a l g e n e r a of D c v o n i a n p l a n t s wi l l h a v e a m u c h l o n g e r 
p a s t t h a n w e n o w a s s u m e . " A u s d e n im O r d o v i z i u m v o r k o m m e n d e n o b i g e n w i n z i g e n K o r m o -
p h y t e n v o n k a u m 1 — 1 0 m m G r ö ß e ist n o t w e n d i g e r w e i s e z u f o l g e r n , d a ß s o w o h l d i e v e r -
s c h i e d e n e n Seea lgen in d e n M e e r e n , a l s a u c h d ie f e s t l ä n d i s c h e n P f l a n z e n a u f d e n K o n t i n e n t e n 
a l s a b g e s o n d e r t e L i n i e n in d e r E n t w i c k l u n g zu ge l t en h a b e n . D i e s e v e r s c h i e d e n e n L i n i e n 
k ö n n t e n e i n m a l a u c h v o n d e n v e r s c h i e d e n a u f g e b a u t e n E i n z e l l i g e n a b s t a m m e n . D i e s e 
v e r s c h i e d e n a u f g e b a u t e n e i n z e l l i g e n O r g a n i s m e n m ö g e n s o g a r 2 B i l l i onen o d e r 2 . 7 0 0 M i l l i o n e n 
J a h r e a l t sein. ( W o g e g e n Aldanophyton b l o ß 520 M i l l i o n e n J a h r e a l t ist .) D i e f e s t l ä n d i s c h e n 
P f l a n z e n d u r c h l i e f e n w ä h r e n d m e h r e r e r 100 M i l l i o n e n v o n J a h r e n v e r s c h i e d e n e S t u f e n d e r 
E n t w i c k l u n g bis sie d e n Z u s t a n d d e r h e u t i g e n B l ü t e n g e w ä c h s e e r r e i c h t e n . D i e V o r f a h r e n d e r 
K o r m o p h y t e n soll m a n n i c h t u n b e d i n g t n u r u n t e r d e n S e e t a n g e n s u c h e n , s o n d e r n a u c h auf 
d e m F e s t l a n d , wei l eben so l che w i n z i g k l c i n e f e s t l ä n d i s c h e P f l a n z e n u n s e i n e n A n f a n g s z u s t a n d 
i h r e r E n t w i c k l u n g ze igen k ö n n t e n . 
7. Nachtrag 
N a c h d e r e r s t en v o r l ä u f i g e n M i t t e i l u n g ü b e r Muscipbyton u n d Hepaticaephylon a l s 
U r p f l ä n z c h e n , u n d a u c h n a c h m e i n e m V o r t r a g in M o n t r e a l (1959) b e z w e i f e l t e n e i n i g e F o r s c h e r 
m ü n d l i c h o d e r b r i e f l i c h d i e o r d o v i z i s c h e A b s t a m m u n g d i e s e r P f l ä n z c h e n . Sie a k z e p t i e r t e n 
d iese E n t d e c k u n g e r s t e n s d e s w e g e n n i c h t , wei l n a c h i h r e r M e i n u n g d iese P f l ä n z c h e n in e i n e m 
s o l c h e n , f a s t u n v e r s e h r t e m Z u s t a n d cca 4 0 0 M i l l i o n e n J a h r e l a n g n i c h t h ä t t e n in d e r 
V e r s t e i n e r u n g b l e i b e n k ö n n e n ; z w e i t e n s , w e i l d i e G e s t a l t u n d A n o r d n u n g d e r E p i d e r m i s z e l l e n 
a n d e n O b e r f l ä c h e n d e r P f l ä n z c h e n d e n e n d e r im T o r f o f t v o r k o m m e n d e n r e z e n t e n Carex-
W u r z e l n a u f f a l l e n d ä h n l i c h se ien . K u r z g e s a g t h a l t e n e i n i g e u n s e r e P f l ä n z c h e n eben a u f 
G r u n d d iese r ä u ß e r e n Ä h n l i c h k e i t e n n u r f ü r F r a g m e n t e i r g e n d w e l c h e r r e z e n t e r Carcx-
W u r z e l n . 
I h r e A u f f a s s u n g u n t e r s t ü t z t e n sie h a u p t s ä c h l i c h m i t d e n B i l d e r n v o n BERTSCH, d e r in 
se inem B u c h : „ L e h r b u r c h d e r P o l l e a n a l y s e " e in ige C a r e x - W u r z e l - E p i d e r m i s Z e i c h n u n g e n 
m i t t e i l t e (S. 1 7 9 — 1 7 1 ) , d i e ä u ß e r l i c h d e n E p i d e r m i s - S t r u k t u r e n u n s e r e m Muscipbyton 
ä h n l i c h s ind . U n s e r e r M e i n u n g n a c h m ü s s e n a b e r d iese ä u ß e r e n Ä h n l i c h k e i t e n n i c h t gleich 
auch d ie I d e n t i t ä t b e d e u t e n . H i e r b e r u f e n w i r uns w i e d e r h o l t a u f d i e Se i t e 13., w o w i r 
s c h o n a u f d i e M ö g l i c h k e i t e n d e r g u t e n E r h a l t u n g d e r foss i len M o o s e h i n g e w i e s e n h a b e n . 
W i r b e r u f e n u n s a u f d i e Tballites rostafinskii (RACIB.) HARRIS ( L o w e r L ias , G r o j e c , 
n e a r K r a k o w , P o l a n d ) M o o s s p e z i e s , d e r e n E r h a l t u n g e i n e s o v o r t r e f f l i c h e ist, d a ß m a n d ie 
L u f t k a m m e r g r e n z e n noch e r k e n n e n k a n n . W i r b e r u f e n u n s a u f d i e aus d e m K a r b o n E n g l a n d s 
z u m V o r s c h e i n g e k o m m e n e n Hepaticites-Anen, d e r e n a n a t o m i s c h e S t r u k t u r m i t d e r d e r h e u t e 
l e b e n d e n A r t e n g u t v e r g l e i c h b a r w a r . LUNDBLAD, d e r h e r v o r r a g e n d e K e n n e r d e r fos s i l en M o o s e , 
k o n n t e an e i n e m g r o ß e n Te i l d e r s c h w e d i s c h e n , a u s d e m R h a e t - L i a s s t a m m e n d e n Hepaticae-
R e s t c d i e S t r u k t u r d e r Z e l l e g u t u n t e r s u c h e n , j a d i e R h i z o i d e n d e r Ricciopsis florini Spezies 
m a c h e n a u f d e n A b b i l d u n g e n 1 — 6 se ine r T a f e l I I (1954) b e i n a h e d e n E i n d r u c k d e r R e z e n t h e i t . 
I m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n R h i z o i d e n z i t i e r e n w i r d i e B e m e r k u n g LUNDBLADS ( 1 9 5 4 : 3 8 8 ) : 
„ D r . A r n e l l h a s s u g g e s t e d t o m e t h e p o s s i b i l i t y t h a t ( m u l t i c e l l u l a r ) r h i z o i d s f r o m o t h e r p l a n t s 
m i g h t h a v e b e c o m e e n t a n g l c d w i t h t h o s e of t h e Ricciopsis s p e e i m e n . T h i s is a n i m p o r t a n t 
r e m a r k , b u t s ince r h i z o i d s w i t h t r a n s v e r s a l w a l l s h a v e been o b s e r v e d a m o n g t h o s e a t t a c h e d 
t o the thallus f r a g m e n t s h o w n in P t . I I , f i g . 3 t h e r e is l i t t l e d o u b t t h a t t h e m u l t i c e l l u l a r 
r h i z o i d s b e l o n g t o the thallus i t s e l f . " 
W i e d ie be ige leg ten P h o t o b i l d e r k l a r b e w e i s e n , h a b e n u n s e r e P f l ä n z c h e n e i n e g a n z 
a n d e r e i n n e r e S t r u k t u r a l s d i e Carex-Wurzeln. D i e o b e r e n sechs B i l d e r ( 1 — 6 ) a u f T a f e l 
V I I ze igen d ie i n n e r e Q u e r s c h n i t t s t r u k t u r v o n z w e i Muscipbyton E x e m p l a r e n , a n d e n e n d ie 
in d e r A c h s e l a u f e n d e n L e i t u n g s b a h n e n k l a r z u sehen s ind , u m g e b e n v o n e i n e r g r o ß z e l l i g e n 
R i n d e n s c h i c h t e . E i n e so l che S t e n g e l s t r u k t u r h a b e n unseres Wissens n u r e in ige l e b e n d e L a u b -
m o o s e . D ie s b e w e i s t a b e r a u c h , d a ß u n s e r e P f l ä n z c h e n e ins t i m O r d o v i z i u m n u r L a u b m o o s e n 
ä h n l i c h e P f l ä n z c h e n gewesen sein k o n n t e n . 
H i n g e g e n ze igen d i e d r e i u n t e r e n B i l d e r a u f T a f e l V I I , Fig . 7, 8, 9, w e l c h e a u s d re i 
v e r s c h i e d e n e n Carex-Arten v e r f e r t i g t e P r ä p a r a t e d a r s t e l l e n , d i e Endodermis g a n z k l a r u n d 
v o n a u ß e n n a c h innen d i e r a d i a l e A n o r d n u n g d e s H o l z - u n d S ieb te i l s . D i e s e z w e i B i l d e r g r u p p e n 
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u n t e r s c h e i d e n sich a l so w e s e n t l i c h v o n e i n a n d e r , u n d m a n k a n n sie in ke ine r l e i B e z i e h u n g 
z u e i n a n d e r b r i n g e n . D i e o b i g e n sechs B i lde r ( T a f . V I I . 1 — 6 ) z e i g e n e i n e M o o s s t e n g c l - S t r u k t u r , 
d i e u n t e r e n B i lde r a b e r e i n e t y p i s c h e C a r r x - W u r z c l - S t r u k t u r . N a c h d iesen Q u c r s c h n i t t s t r u k t u r c n 
k ö n n e n w i r u n s e r P f l ä n z c h c n n i c h t f ü r i r g e n d e i n e C a r i x - W u r z e l h a l t e n . 
Es w ä r e n o c h zu e r w ä h n e n , d a ß bei den C j r e x - W u r z e l n , o d e r be i i r g c n w c l c h c n W u r z e l n 
s p o r o g o n a r t i g e G e b i l d e mi t k l e i n e m S t i c l chcn u n d mi t e i n e m T r e n n u n g s g e w e b e a n d e s s e n 
Basis nie v o r k o m m e n , w i e d ies bei u n s e r e m Musciphyton s eh r g u t u n d d e u t l i c h zu sehen ist . 
Dieses z w e i t e M e r k m a l s p r i c h t s c h o n sehr b e w e i s e n d d a f ü r , d a ß dieses G e b i l d e , w e l c h e s s ich 
an d e r Se i te d e s z y l i n d r i s c h e n u n d a u f r c c h t s t c h c n d e n S t ä m m c h c n s e n t w i c k e l t h a t , e i g e n t l i c h 
ein Sporogonium i s t , w e l c h e s bei d e r T r e n n u n g s s t e l l c v o n d e r M u t t e r p f l a n z e sich e v e n t u e l l 
ab lösen k o n n t e Bei d e n W u r z e l n k o m m e n so lche a b l ö s b a r e S e i t e n o r g a n e u n d a u c h e in 
T r e n n u n g s g e w e b e n ie v o r , h ingegen b e o b a c h t e n wi r z i e m l i c h o f t bei d e n o b e r i r d i s c h e n T e i l e n 
so l che E i n r i c h t u n g e n , 7 . B. bei d e r A b t r e n n u n g d e r B l u m e n , F r ü c h t e , u s w . 
N a c h d e n g r ü n d l i c h e n U n t e r s u c h u n g e n v o n P r o f . KOZLOWSKI s t a m m e n unse re P f l ä n z c h c n 
s icher a u s d e m O r d o v i z i u m . 
N a c h d e m E r s c h e i n e n u n s e r e s A r t i k e l s (KOZLOWSKI—GREGUSS 1959. GREGUSS 1959 , 
GREGUSS 1960) w u r d e n s c h o n m e h r e r e d i e s b e z ü g l i c h e D a t e n m i t g e t e i l t , w e l c h e d a s s i l u r i s c h e , 
s o g a r d a s k a m b r i s c h e V o r k o m m e n d e r m o o s a r t i g e n L a n d p f l a n z e n a u s d r ü c k l i c h b e w e i s e n . 
In d e r Z u k u n f t k a n n , n a c h d e r M e i n u n g des V e r f a s s e r s , d i e ZIMMERMANNSCIIC A u f f a s s u n g , 
n a c h w e l c h e r d i e B r y o p h y t c n d e g e n e r i e r t e A b k ö m m l i n g e d e r P s i l o p h y t e n o d e r s o g a r d e r 
S e e t a n g e w ä r e n , n i c h t m e h r a u f r e c h t e r h a l t e n w e r d e n . 
M e i n e r U b e r z e u g u n g n a c h w e r d e n w i r in d e r n ä c h s t e n Z u k u n f t s i che r v o n m e h r e r e n 
u n d w e i t e r e n E n t d e c k u n g e n h ö r e n , d i e a l le b e w e i s e n w e r d e n , d a ß i r g e n d w e l c h e m o o s a r t i g e 
L a n d p f l a n z e n n i c h t n u r im S i lu r , s o n d e r n s o g a r a u c h s c h o n im K a m b r i u m ge l eb t h a b e n , u n d 
d ie B r y o p h y t c n ü b e r h a u p t n ich t v o n d e n S e e t a n g e n , n o c h w e n i g e r d e n P s i l o p h v t e n i t a m m e n 
— w i " es h e u t e noch e i n i g e F o r s c h e r meinen — s o n d e r n s ich s i che r aus i r g e n d w e l c h e n 
G r ü n a l g e n ä h n l i c h e n V o r f a h r e n e n t w i c k e l t h a b e n . Diesen D a t e n e n t s p r e c h e n d m ü s s e n w i r 
d a n n a u c h d i e sog. „ T e l o m t h e o r i e " w e i t e r u m ä n d e r n . 
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T a f e l I . 
Musciphyton ramosum Greguss nov. gen. et sp. 
Tafel II. 
Photo A. Musciphyton ramosum g a n z e P f l a n z e . ( V c r g r . 17 X ) . 
Photo B. Musciphyton ramosum, g a n z e P f l a n z e . V e r g r . 1 5 0 X . 
D i e T e i l e a , b , c u n d d s ind v e r g r ö s s e r t in d e n P h o t o s a i , b i , ei u n d d i b z w . d j . 
R . F ü r d e n V e r g l e i c h mi t P h o t o d j : L e i t u n g s e l e m e n t e a u s e i n e m l e b e n d e n L a u b m o o s , 
B r a c h y t h c c i u m r u t a b u l u m . Beide v c r g r . 4 0 0 X . 
d ] . A b g e b r o c h e n e S p i t z e des P f l ä n z c h e n s m i t L e i t u n g s e l e m e n t e n . R e c h t s a n d e r Se i t e 
e i n e R i n d e n z e l l e , in d» 1350 X v e r g r . 
b j . R i p p e n a r t i g e O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r des P f l ä n z c h e n s . V e r g r . 3 0 0 X . 
a i - O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r v o m u n t e r e n Te i l d e s P f l ä n z c h c n s . V e r g r . 4 0 0 X . 
Tafel I I I . 
Photo a. Musciphyton ramosum in n a t ü r l i c h e m Z u s t a n d , oben l i nks s e i t w ä r t s e in w a l z e n -
f ö r m i g e s S p o r a n g i u m . V e r g r . 50 X . 
Photo c. S p o r a n g i u m m i t P e r i s t o m z ä h n c h c n . V c r g r . 4 0 0 X . 
Photo d—§f. D a s s e l b e S p o r a n g i u m u n d T e i l e d a v o n bei v e r s c h i e d e n e r o p t i s c h e r E i n s t e l l u n g 
u n d V c r g r ö s s e r u n g . 
T a f e l I V . 
Hepaticaephyton simplex Grcguss nov. gen. et sp. 
Tafel V. 
Photo a. Hepaticaephyton simplex in n a t ü r l i c h e m Z u s t a n d ; o b e n bei d e m P f e i l e in s c h a l e n -
f ö r m i g e s S p o r a n g i u m . V e r g r . 35 X . 
Photo b. D a s s e l b e . V e r g r . 1 0 0 X . 
Photo c. D a s s e l b e a u f d re i T e i l e geg l i ede r t (c, d, e) u n d v e r g r ö s s e r t . 2 0 0 X . 
Photo d. A u c h ein Te i l des S tenge l s . D ie T e i l e c , d u n d e g e h ö r e n z u s a m m e n u n d f o l g e n 
n a c h e i n a n d e r . V e r g r . 2 0 0 X . 
Photo e. D i e S p i t z e des P f l ä n z c h e n s m i t d e m s c h a l e n a r t i g c n o f f e n e n S p o r a n g i u m . D a s 
S p o r a n g i u m s i t z t a u f d e r A d e r . V e r g r . 2 0 0 X . 
Photo f . D a s s e l b e , e t w a s s c h ä r f e r p h o t o g r a p h i e r t . V e r g r . 2 0 0 X . 
Photo g. D a s s c h a l e n f ö r m i g e S p o r a n g i u m mi t a b g e r u n d e t e n Z ä h n c h e n . V e r g r . 5 0 0 X . 
Tafel VI. 
Photo ei Hepaticaephyton simplex in o r i g i n a l e m Z u s t a n d . In d e r R i c h t u n g des P f e i l e s ist d a s 
a u f g e r i s s e n e S p o r a n g i u m . ( V e r g r . 2 0 X ) 
Photo t. D a s a u f g e r i s s e n e S p o r a n g i u m . A n d e r O b e r f l ä c h e ( l inks in d e r M i t t e ) d i e k c g e l a r t i g e 
P a p i l l e n o r d n e n sich in m e h r e r e n R e i h e n . Diese R e i h e n z e i g e n d ie e i n g e z e i c h n e t e n 
T u s c h l i n i e n . E ine T u s c h l i n i e ze ig t a u c h d i e K a n t e d e s a u f g e r i s s e n e n S p o r a n g i u m s . 
( V c r g r . 6 0 0 X ) 
Photo C. D a s s e l b e Bi ld . D i e an d e r O b e r f l ä c h e in L ä n g e r s r e i h e n a n g e o r d n e t e n weisse P u n k t e 
z e i g e n d i e S p i t z e d e r e i n z e l n e n P a p i l l e n . ( V e r g r . 1200 X ) 
12 P. GREGUSS 
Photo d . D a s S p o r a n g i u m s i t z t m i t e i n e m s e h r k u r z e n S t i e l a u f e i n e m k l e i n e n w a l z e n f ö r m i g e n 
P o l s t e r . ( S i e h e d e n P f e i l . ) S e i t w ä r t s l i n k s i s t e i n k l e i n e r T e i l d e s S t i e l c h e n s a u s -
g e r i s s e n . D i e B c r i i h r u n g s t e l l e u n d d i e a n d e r O b e r f l ä c h e in L ä n g s r e i h e n a n g e -
o r d n e t e n k l e i n e P a p i l l e n s i n d z i e m l i c h d e u t l i c h z u s e h e n . ( V c r g r . 6 0 0 X ) 
Photo 8. D a s s e l b e B i l d . I n d e r R i c h t u n g d e s P f e i l e s is t d i e S i t z s t e l l e d e s S t i e l c h e n s . I n d e r 
R i c h t u n g d e s z w e i t e n P f e i l e s e i n e L ä n g s r e i h e d e r P a p i l l e n d e u t l i c h z u s e h e n . ( V e r g r . 
6 0 0 X ) 
Photo f . E i n T e i l d e s P h o t o N o 4 . A n d e r O b e r f l ä c h e o r d n e n s i ch d i e k e g e l a r t i g c P a p i l l e n 
in m e h r e r e n L ä n g s r e i h e n . O b e n r e c h t s be i d e m P f e i l s i e h t m a n e i n e P a p i l l e z i e m l i c h 
d e u t l i c h . D a r u n t e r e i n e k r e i s f ö r m i g e G r e n z e i n n e n m i t e i n e r P a p i l l e . D i e s e L a g e 
z e i g t o b e n d i e Z e i c h n u n g A a u c h . D i e Z e i c h n u n g B z e i g t z w e i P a p i l l e n v o n d e r 
B l a t t o b e r f l ä c h e d e s r e z e n t e n L a u b m o o s e Triquetrella papillata. D i e g l e i c h e S t r u k t u r 
s e h r a u f f a l l e n d . ( S ä m t l i c h e P h o t o s s i nd o h n e R e t u s c h e . ( V c r g r . 1 5 0 0 X ) 
Tafel V I I . 
1. B i u c h s t ü c k e i n e s M u s c i p h v t o n s . A n d e r O b e r f l ä c h e k l e i n e E m e r g e n z e n . ( V e r g r . 1 0 0 X ) 
2. Q u e r s c h n i t t e i n e s M u s c i p h v t o n s . I n d e r A x i s L e i t u n g s e l e m c n t c . ( V e r g r . 8 0 X ) 
3 . Q u e r s c h n i t t e i n e s M u s c i p h v t o n s . ( V e r g r . 8 0 X ) 
4 — 6 . Q u e r s c h n i t t d e s M u s c i p h v t o n s N o I . I n d e r M i t t e d i e L e i t u n g s e l e m c n t c ( V e r g r . 8 0 X ^ 
7 — 9 . Q u c r s c h n i t t s t r u k t u r c n v o n d r e i v e r s c h i e d e n e n C a r c x - A r t e n . ( V e r g r . 8 0 X ) 
v 
Tafel. I I . 
P l i o t . G r e g u s s 
M u s c i p h y t o n r a m o s u m G r e g u s s 
T a f e l . I I . 
P i i o t . G r e g u s s 
M u s c i p l i y t o n r a m o s u m G r e g u s s 
T a f e l . I I . 
P h o t . G r e g u s s 
H c p a t i c a c p h y t o n s i m p l e x G r e g u s s 

T a f e l . I I . 
i 110t. o r e g u s s 
1. O b c r f l ä c h c e ines a n d e r e n M u s c i p h y t o n s . 2 — 6 Q u e r s c h n i t t e a u s z w e i M u s c i p h y t o n , 7 — 9 . 
W u r z e l - Q u e r s c h n i t t e a u s d r e i v e r s c h i e d e n e n C a r e x - A r t e n . 
B E O B A C H T U N G E N A N D E N P O L L E N D E S R E Z E N T E N G I N K G O 
B I L O B A L. MIT B E S O N D E R E R H I N S I C H T A U F DIE F R A G E N D E R 
D E T E R M I N A T I O N DER F O S S I L E N P O L L E N DER G I N K G O I N A E 
M . K E D V E S 
B o t a n i s c h e s I n s t i t u t d e r U n i v e r s i t ä t S z e g e d , U n g a r n 
E i n l e i t u n g 
D a s f r ü h e s t e V o r k o m m e n ( i m L ia s ) de r foss i l en P o l l e n d e r Ginkgoinae a u f d e m G e b i e t 
unse re s V a t e r l a n d e s w u r d e v o n GÖCZAN (10) p u b l i z i e r t . E r v e r g l e i c h t d i e v o n i h m b e o b a c h -
t e t en F o r m e n m i t d e n e n in d e n A r b e i t e n v o n REISSINGER (23) u n d ROGALSKA (24) b e s c h r i e -
b e n e n , b z w . i d e n t i f i z i e r t sie m i t i h n e n . A u B a u x i t b e r i c h t e t H . M . DEAK (5) u n t e r d e m 
N a m e n Ginkgo c f . biloba L . ü b e r d i e z u d iesem K r e i s g e h ö r e n d e n P o l l e n . A u s d e r L u t e t - S t u f e 
des D o r o g c r K o h l e n b e c k e n s w i e s E . KRIVAN-HUTTER (15) a u s d e m S p a r n a t a b e r d e r V e r -
fasser (14, 15) m i t Ginkgoinae in V e r w a n d t s c h a f t s t e h e n d e P o l l e n n a c h . 
Im L a u f e d e r p a l y n o l o g i s c h e n U n t e r s u c h u n g d e r o b e r p a n n o n i s c h e n B r a u n k o h l e n a m 
F u ß e des M ä t r a - G e b i r g e s b e s c h ä f t i g t s ich E. NAGY (21) e i n g e h e n d a u c h m i t d e m V o r k o m m e n 
foss i l e r G i n i f e g o m a e - P o l l e n , u n d g e b r a u c h t e b e n f a l l s d i e B e n e n n u n g Ginkgo c f . biloba L . A u f 
d i e in d e m A r t i k e l p u b l i z i e r t e n D e t a i l c k o m m e n w i r n o c h s p ä t e r z u r ü c k . 
I n d e n a u s l ä n d i s c h e n A r b e i t e n f i n d e t m a n z a h l r e i c h e d i e s b e z ü g l i c h e D a t e n . A u s d e r u n s 
z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n L i t e r a t u r w o l l e n w i r f o l g e n d e e r w ä h n e n : 
A u s d e m L i a s REISSINGERS A r b e i t (23) „ C y c a d a c e e n o d e r G i n k g o a c e e n - P o l l e n " , f e r n e r 
d i e A r b e i t v o n ROGALSKA (24 ) , in w e l c h e r m a n v ie le D a t e n aus d e m M e s o z o i k u m f i n d e t . A u s 
d e m J u r a d i e u n t e r d e m N a m e n „ M o n o s u l c a t e pollen grains" b e k a n n t e F o r m v o n I. C . 
COOKSON (3) , d i e e b e n f a l l s in d e n V e r w a n d t s c h a f t s k r e i s d e r Cycadales o d e r Ginkgoales g e h ö r t . 
LANTZ (8 ) e r a c h t e t Monocolpopollcniles sp. forme minor u n d forme major d e m in BOLKHOVI-
TINAS (2) A r b e i t e n t h a l t e n e n Ginkgo typica MAL. ä h n l i c h . In s e i n e r a n d e r e n A r b e i t (17 ) b e -
s t i m m t e r Monosulcites minimus COOKSON P o l l e n , ü b e r d i e e r f o l g e n d e s s c h r e i b t : „ C e t t e f o r m t -
est v o i s i n e d e c f . Ginkgo biloba L. ROGALSKA". B e z ü g l i c h des M e s o z o i k u m s ( J u r a , K r e i d e ) 
ist n o c h d i e s c h o n e r w ä h n t e A r b e i t v o n BOLKHOVITINA (2) v o n B e d e u t u n g , s o w i e a u c h d i e 
A r b e i t COUPERS (4) , d i e a u c h in d i e s e r H i n s i c h t v o n z u s a m m e n f a s s e n d e m C h a r a k t e r is t . A l s 
a u s s c h l i e ß l i c h a u f d a s K r e i d e - Z e i t a l t e r b e z ü g l i c h e A r b e i t e r w ä h n e n w i r d e n A r t i k e l v o n 
GROOT u n d PENNY (12) . D i e V e r f a s s e r b r i n g e n i h r e foss i l en P o l l e n u n t e r d e m N a m e n Mono-
sulcites minimus COOKSON ex COUPER, die a u c h z u d e i s e m V e r w a n d t s c h a f t s k r e i s (Cycadales, 
Ginkgoales) g e h ö r e n m ö g e n . 
A u s d e m u n t e r e n T e r t i ä r t e i l t ZAKLINSKAJA (36) Ginkgo bilobaeformis ZAKLINSKAJA 
( P o l l e n ) , f e r n e r Ginkgoites sp. ( P o l l e n ) m i t ; DURAND (6, 7 ) b r i n g t Monocolpopollenilcs zieye-
lensis (PF.) T H . e t PF. , d i e n a c h d e r A n s i c h t v o n THOMSON u n d PFLUG (31) in e r s t e r L i n i e 
G i m t g o / n a e - P o l l e n s i n d . A u s d e m u n t e r e n M i o z ä n ist d e r Ginkgo biloba L . T y p e P o l l e n v o n 
MACKO (19) b e k a n n t . A u s d e m M i o z ä n e r w ä h n e n w i r f e r n e r d i e A r b e i t e n v o n SEDOTTA — in 
POKROWSKAJA (22) — Ginkgo sp., b z w . Ginkgo c f . biloba L. , ROMANOTSKAJA — in POK-
R O W S K A J A ( 2 2 ) — Ginko sp-, s o w i e G R I S C H E N K O S ( 1 1 ) u n d S H I M A D A S ( 2 5 , 2 7 , 2 9 ) D a t e n , 
a u s d e m P l i o z ä n d i e A r b e i t e n v o n S H I M A D A ( 2 5 , 2 8 , 2 9 ) , S O H M A ( 3 0 ) , W E Y L A N D u n d P F L U G 
( 3 3 ) u n d W E Y L A N D , P F L U G u n d M U E L L E R ( 3 4 ) . 
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E i n b e t r ä c h t l i c h e r T e i l d e r e r w ä h n t e n A r b e i t e n ( b e s o n d e r s d i e a u f d a s M e s o z o i k u m 
b e z ü g l i c h e n ) f i n d e t es f ü r m ö g l i c h , d a ß d ie G ; n £ g o j m u - P o l l e n m i t d e n Cycadinae-Pollen v e r -
w e c h s e l t w e r d e n k ö n n e n , THOMSON u n d PFLUG (31) l e n k e n d i e A u f m e r k s a m k e i t a u c h a u f d i e 
Ä h n l i c h k e i t m i t d e n Spadiciflorac, d i e w i r im L a u f e u n s e r e r s p ä t e r e n U n t e r s u c h u n g e n in d e n 
D o r o g c r S p a r n a t - K o h l c n s c h i c h t e n e b e n f a l l s f e s tges te l l t h a b e n (15) . 
D i e g e g e n w ä r t i g e A r b e i t f a ß t d i e E r g e b n i s s e d e r a n r e z e n t e n Ginkgo biloba L. P o l l e n 
g e m a c h t e n U n t e r s u c h u n g e n v o n d e m G e s i c h t s p u n k t z u s a m m e n , o b d ie P o l l e n v o n Ginkgo 
e ines te i l s v o n d e n P o l l e n a n d e r e r T a x o n c n g u t a b g r e n z b a r s i n d , b z w . bei w e l c h e n a n d e r e n 
K a t e g o r i e n d i e M ö g l i c h k e i t d e r V e r w e c h s l u n g s e k u n d ä r d e f o r m i e r t e r F o r m e n b e s t e h e n k a n n . 
Materia l und M e t h o d e 
F ü r die Unte r suchungen haben wir einesteils die Pollen einer aus J a p a n 
s t ammenden H e r b a r p f l a n z e gebraucht , die ich du rch D R . J O S E F U J H E L Y I be-
k o m m e n konnte , anderstei ls haben wir d ie Pol len eines in Szeged g e p f l a n z t e n 
Exempla r s benütz t . Die P r ä p a r a t e wurden mit de r aus E R D T M A N S (8) Arbe i t 
bekann ten Azeto lyse ve r fe r t ig t , die Unte r suchungen geschahen mit 60 X , b z w . 
90 X Öl - Immers ionsob j ek t i v . 
Ergebnisse 
W ä h r e n d de r P r ä p a r a t i o n gelang es, vielerlei s ekundä r d e f o r m i e r t e F o r -
men zu beobachten , denen wi r Bedeutung zumessen k ö n n e n ; wi r wol len abe r 
egenwär t ig diejenigen unserer Beobachtungen zusammenfassen , d ie sich auf 
ür die A r t typisch be t rach te te Po l lenformen beziehen. 
1. Sp inde l fö rmige r , an beiden Enden zugespi tz te r Pel len mit e inem Colpus 
(T . I, Fig. 1, 3, T . II , Fig. 1 — I I ) , der Colpus p laz ie r t sich h ä u f i g a s y m m e t r i s c h , 
seine durchschni t t l i che Breite be t räg t im al lgemeinen 0 ,8—1,5 u. 
2. Durchschn i t t l i che Länge 2 2 — 4 0 u, Brei te 15—23 u . 
Bei der Längendimension haben wir auch eine q u a n t i t a t i v e M e t h o d e ange-
wende t , die auch bei der Unte r suchung der Pol len ande re r rezenter A r t e n in te-
ressante Ergebnisse br ingt , so z. B. die Ergebnisse von A Y T U G ( 1 ) bei den Po l -
len von Abies Equi Trojani A S C H E R S et S I N T E N , ode r in M A R T I N S Ar t i ke l (20) 
über die morphologischen Var ia t ionen der süda f r ikan i schen Podocarpus-Arten. 
Gegenwär t i g stellen wi r die statistische Ver te i lung der L ä n g e n m a ß e de r 
von den beiden Fundor t en s t ammenden Po l l enkörner , bzw. bei den o f f e n e n 
Formen die Ver te i lung des g röß ten M a ß e s graphisch d a r . (— aus J a p a n , 
aus Szeged s t ammende Pol len) . Als vereinigtes Ergebnis der beiden P r o b e n 
kann dieses M a ß von 15,9—47,7 /< ausmachen; am häuf igs ten k o m m t das M a ß 
von 2 5 — 3 5 ii vor . Die Ergebnisse wurden auf G r u n d der U n t e r s u c h u n g von 
je 500 Pol len festgestellt . 1. Abbi ldung . 
3. Die zwe i fache G l i ede rung der Exine ist im al lgemeinen in jedem Fall 
gut zu beobachten , die Ectexine ist glat t , ihre durchschn i t t l i che Dicke be t räg t 
0 , 6 — 0 , 9 /i. (T . I, Fig. 5, 6), die Dicke der Endexine s t immt mi t der de r Ecte-
xine überein; le tz tere ist ebenfa l l s zweischichtig (T . I, Fig. 5) und fein s t r u k t u -
riert , chagrena t , i n t r a p u n k t i e r t b z w . in t ragranul ie r t . 
4. Bei den monoco lpa t en Pol len ist es al lgemein b e k a n n t , d a ß sie sich bei 
de r P r ä p a r a t i o n , bzw. bei der Fossilisation s e k u n d ä r de fo rmie ren , n a m e n t l i c h 
de r Colpus sich ö f f n e t . D a s verschiedene M a ß der Ö f f n u n g des Colpus de r 
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G/n&go-Pol len stellt E R D T M A N ( 9 ) is seiner Arbe i t d a r , aber auch in a n d e r e n 
Arbei ten k a n n m a n in o f f e n e r Form abgebi lde te Pol len f i n d e n : I K U S E ( 1 3 ) , 
M A C K O ( 1 9 ) , W A N G ( 3 2 ) , Z A K L I N S K A J A ( 3 0 ) u s w . 
T. I I , Fig. 1 2 — 2 0 zeigen einige solche o f f e n e , s e k u n d ä r d e f o r m i e r t e Po l len-
f o r m e n . 
1. A b b i l d u n g : V a r i a t i o n e n d e r L ä n g e n d i m e n s i o n , b z w . d e s m a x i m a l e n M a ß e s d e r r e z e n t e n 
Ginkgo biloba L . - P o l l e n 
A u s w e r t u n g der E r g e b n i s s e 
W i r ha l t en die nicht k l a f f e n d e n Pol len de r A r t m i t ihrer an beiden E n d e n 
spitz z u l a u f e n d e n S p i n d e l f o r m und mi t der S t r u k t u r de r Exine — auf G r u n d 
der Arbe i ten von W A N G ( 3 2 ) , I K U S E ( 1 3 ) , E R D T M A N (9) von den Cycadinae, 
zum Teil auf G r u n d von L i t e r a t u r d a t e n , bzw . unserer eigenen Beobach tungen 
— von einzelnen G a t t u n g e n der Palmae v e r h ä l t n i s m ä ß i g gut a b g r e n z b a r . 
Unsere Beobach tungen un te r s tü tzen die die Morpho log ie der Pol len be t r e f -
f ende M e i n u n g v o n E . N A G Y ( 2 1 ) und K L A U S (aus de r Arbe i t von E . N A G Y ) . 
Im Verhä l tn i s zu den bisherigen D a t e n der L i t e r a tu r haben sich auch 
unsere auf die M a ß e de r Pol len bezügl ichen Kenntn i sse e rwe i te r t , w i r haben 
aber bei den q u a n t i t a t i v e n Un te r suchungen die M a ß e der d e f o r m i e r t e n F o r m e n 
mit in Be t rach t gezogen, w o d u r c h w i r im Vergleich de r Längend imens ionen 
(in unve r seh r t em Z u s t a n d ) einen niedr igeren W e r t e rha l t en haben . D a wir 
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unsere Unte r suchungen im Zusammenhang mi t den Prob lemen der D e t e r m i n a -
t ion fossiler, und in ers ter Linie ter t iärer fossiler Fo rmen ausge füh r t haben , 
hal ten wi r diese M e t h o d e fü r gerecht fer t ig t , weil man in vielen Fäl len fossile 
monoco lpa t e Po l l enkörne r in einem in kleinerem oder g r ö ß e r e m M a ß o f f e n e m 
Zus tand f inde t . Die Abgrenzung der fossilen Fo rmen der publ iz ie r ten d e f o r -
mierten Po l lenkörner müssen wi r a l lenfal ls als p rob lemat i sch e r a c h t e n ; dies 
wollen wir mit fo lgenden Beispielen unter legen: V o l l k o m m e n o f f e n e Po l l en -
körner (T. II, Fig. 15—19) — besonders wenn sich bei der Fossil isation auch 
ihre S t r u k t u r s ekundä r de formier t ha t — sehen dem aus T H O M S O N und P F L U G S 
(31) Arbei t bekann ten Inaperturopollenites dubius (R . Po t . & Ven.) ähn l i ch , 
einzelne aufger issene Pollen abe r können auch als Inaperturopollenites hiatus 
(R. Pot . ) T h . & P f . bes t immt werden (T. II, Fig. 20) . Folgl ich, wenn es — 
in ers ter Linie in einer Ter t iä r -Schichte — gelungen ist, d ie Giw&go-Pollen 
zweife l los nachzuweisen , kann im Falle einer U n t e r s u c h u n g die Mögl ichke i t 
angenommen werden , d a ß die o f f enen Po l l enkö rne r einesteils zu den Palmae 
gehören, bzw. , als Taxodiaeeae-Cupressaceae bes t immte F o r m e n in W i r k l i c h -
keit von Ginkgo abs t ammen . 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die in unversehr tem Zus tand bef indl ichen Pollen von Ginkgo s ind nach 
unseren bisherigen E r f a h r u n g e n charakter is t isch und können gut abgegrenz t 
werden . 
Die A b g r e n z u n g de r sekundär de fo rmie r t en Po l lenkörner von a n d e r e n 
T a x o n e n hal ten wi r auf G r u n d unserer bisherigen Kenntn isse bei an fossi lem 
Mate r ia l ausge führ t en Untersuchungen nicht f ü r mögl ich . 
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M E T H O D O L O G I C A L E X A M I N A T I O N S C O N C E R N I N G T H E 
G R O W I N G O F O A T S E E D L I N G S F O R A U X I N - A S S A Y 
By 
M A G D A L É N A V A R G A a n d E L I S A B E T H K Ö V E S 
I n s t i t u t e f o r P l a n t P h y s i o l o g y o f U n i v e r s i t y , S z e g e d , H u n g a r y 
I n t r o d u c t i o n 
F o r d e t e r m i n a t i o n of g rowth - subs t ances , especial ly f o r aux in -as say , t he 
most w ide - sp read ing m e t h o d is the use of t he Avena s t r a i g h t - g r o w t h coleopt i le 
test. Acco rd ing to o u r obse rva t ions , t he mos t cr i t ical f a c t o r in such e x a m i n a -
t ions is t o ob t a in oa t co leopt i les of su i table size, i. e. 2 0 m m , a t t h e t ime 
requi red . T h e r e f o r e it is v e r y i m p o r t a n t t h a t t he t i m e needed f o r t he g r o w i n g 
of t he oa t seedlings should be s t a n d a r d i z e d by keeping precisely all the ex te rna l 
cond i t ions . 
T h e most f a v o u r a b l e c i r cums tances of the g rowing of o a t co leopt i les were 
s tudied t h o r o u g h l y b y several a u t h o r s (1, 3, 6, 7). H o w e v e r , no pub l i ca t i on is 
k n o w n dea l ing w i t h t he role a n d e f f ec t of t he inh ib i t ing substances , occu r r ing 
in t he husks of t he corns, on t he g r o w t h a n d aux in-sens i t iv i ty of t he co leop-
tiles. 
T h e presence of g r o w t h - a n d ge rmina t i on inh ib i t ing substances in t he husks 
is k n o w n f o r a long t ime (2), h o w e v e r , t he wa te r - so lub le inh ib i to r s in husks 
A-ere s tudied in deta i l on ly r ecen t ly ( 4 ) . W i t h p a p e r c h r o m a t o g r a p h y , K Ö V E S ( 4 ) 
sepa ra t ed six inh ib i t ing subs tances f r o m the w a t e r - e x t r a c t of o a t - h u s k s a n d 
in the course of t he i den t i f i c a t i on they p r o v e d to be phenol ic ac ids a n d the i r 
depsides a n d po lydeps ides , respec t ive ly . Whi le g r o w i n g the test seedlings, of 
course , w e must reckon w i t h the i r presence, the i r leaching i n t o the m e d i u m , 
a n d the re fo re , w i th the i r b io logical e f f ec t on t he ge rmina t i ng co rns a n d on t he 
deve lop ing seedlings. T h e a im of th i s p a p e r is to ana lyse the role th i s f a c t o r . 
R e s u l t s a n d c o n c l u s i o n s 
Avena sativa L. of „FLEISCHMANN" va r i e ty , ha rves ted in 1959 w a s used 
f o r e x p e r i m e n t a l ma te r i a l . 
T o c lcar u p the c f f cc t of the husk , expe r imen t s in P L T R I d ishes w e r e m a d e 
as p r e l i m i n a r y w o r k . 1 0 0 — 1 0 0 oa t - co rns were ge rmina t ed on f i l t e r p a p e r w e t -
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ted wi th w a t e r of equal quan t i t y . The 1st sample con ta ined oa t s wi th husk , t h e 
2d o n e oa t s w i thou t husk and the 3d the same bu t the husks were pu t bes ide 
t h e naked corns. T h e potency and the percen tage of the ge rmina t ion o b t a i n e d 
in these three samples are shown in Fig. 1. F r o m the d a t a w e can d r a w the 
conclusion tha t the husks re ta rd the ge rmina t ion on ly in p a r t owing t o t h e i r 
inh ib i to r con ten t , since the potency of the germina t ion observed in t h e 3d 
sample is g rea te r than tha t of the intact oa t s (1st sample) but fal l beh ind the 
ge rmina t ion of the dehusked corns (2d sample) . In add i t ion to the i nh ib i t o r 
con ten t the husks delay the germinat ion because they a re a mechanical obs tac le , 
f u r t h e r because they retard the swelling of the corns; t ha t was d e m o n s t r a t e d 
by measur ing the swell ing of oats with and wi thou t husk. 
Fig . 1. P o t e n c y of g e r m i n a t i o n o f o a t s w i t h a n d w i t h o u t h u s k a t 2 3 ° C . 
( A v e r a g e of 3 p a r a l l e l s a n d 2 r e p e t i t i o n s ) 
The results concerning the intensity of g r o w t h of the coleopti les a re ind i -
ca ted in Fig. 2. Accord ing to the da t a to a t t a in the length of 20 m m , 102 h o u r s 
a re required fo r the seedlings grown f r o m huskless corns and 139 hours fo r 
tha t of wi th husk; in the la t ter case the lag is one day and a ha l f . Thus , t h e 
d i f f e r ence observed in the germinat ion at the beginning is no t equa l ized w h e n 
the 20 m m length is a t ta ined . 
T h e exper iments were cont inued wi th oa t s sown into sand. As a m e d i u m , 
r iver -sand was used a f t e r wash ing tho rough ly and annea led at 7 0 0 ° C . O a t s 
w i th and wi thou t husk were swelled fo r 8 hours in t a p - w a t e r and sown i n t o 
sand in glass dishes wet ted wi th water co r respond ing to 8 0 % w a t e r - c a p a c i t y . 
T h e germina t ion took place in d a r k , at 2 3 ° C and 95°/o re la t ive h u m i d i t y . In the 
course of the germina t ion , repeated three times, it was seen tha t t h e coleopt i les 
of the seedlings f r o m dehusked corns genera l ly a t t a ined the length of 20 m m 
a f t e r 84 hours while the seedlings f rom in tac t corns required 93 hours fo r the 
same cond i t ion . Hence, the d i f fe rence in d e v e l o p m e n t is no t so much as in P E T R I -
dishes. 
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F u r t h e r on we wan ted to k n o w h o w we can reckon wi th the wash ing ou t 
of the inh ib i to rs f r o m the husks in to the sand and therein, w i th the e f f e c t on 
the d e v e l o p m e n t of the seedlings. So, the sand used earl ier was dr ied a t 105 C , 
sifted out , wet ted again and used repea tedly as a med ium. In one series husked 
corns were employed , whi le in the o ther one a lways unhusked ones, 9 t imes 
repeated, and the t ime needed to reach the 20 m m coleopti le length , I. e. the 
coleoptile length stated dur ing the s t a n d a r d t ime in the basic exper iment (84 
hours for dehusked and 93 hours fo r husked corns) was recorded. Especial ca re 
has been t aken cf the p r o p e r iden t i ty of the exper imenta l f ac to r s in o rde r to 
on / 
be able to ascribe the di f ferences , occur r ing in the g rowth , a lone to the biologi-
cal e f fec t of the substances accumula ted in the sand. Results are shown in Fig. 3. 
T h e average length of the coleoptiles, a t t a ined du r ing the s t a n d a r d t ime, 
g rown f i rs t in pure sand, is identical wi th tha t of the cont ro l . Sown the 2d 
and 3d t ime, in the case of both husked and dehusked corns, the coleopti les 
grew longer du r ing the same time, tha t is to say some sort of s t imu la to ry e f f ec t 
was shown; later , however , the length of the coleoptiles g radua l ly decreased. 
In the case of the husked corns, sown the 5th, 6 th and 7th t ime, a de f i n i t e 
inhibi t ing e f fec t appea red which was in full agreement with our expec ta t ions 
on the basis of our previous exper imen ta l results (4). Accordingly , the s t imu-
lat ion observed in the 2d and 3d sowing is cer ta in ly caused fo r the most pa r t 
by the s t imula to ry e f fec t of the ac t ive substances being washed ou t f r o m the 
husks and present in the sand still in low concen t ra t ion ; which, however , if 
accumula ted in larger quan t i t y , soon result a r emarkab le inhibi t ion. 
I t was f a i r l y surpr is ing the excessive e longat ion of the coleopti les noted 
in the 8th and 9th sowing of husked corns. As these seedlings were th inner and 
curved , even in most cases d e f o r m e d , the phenomenon may be a t t r i bu t ed to 
the toxic e f f ec t of the inhibi t ing substances and o ther decomposi t ion p roduc t s 
CORNS WITH HUSK 
CORNS WITHOUT HUSK 
CORNS+ UUSK STRIPPED OFF 
t— 
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Fig. 2 . G r o w t h of c o l e o p t i l c s f r o m h u s k e d a n d d e h u s k e d o a t s a t 2 3 ° C . 
( A v e r a g e of 3 p a r a l l e l s a n d 2 r e p e t i t i o n s ) 
1 s t 2 n a 3 r d * t h 5 m 6 № 7 t n 8 m 9 m PLANTING 
f j f , 3 ' T h c ¡cngth o f co l cop t i l e s a t t a i n e d in t h e r e p e a t e d s o w i n g d u r i n g t h e s t a n d a r d t i m e 
(93 h o u r s in husked a n d 84 h o u r s in d e h u s k e d c o r n s ) . A v e r a g e o f 3 p a r a l l e l s a n d 2 r e p e t i t i o n s 
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(secreted by the roots or microorganisms) in the sand. I t is n o t e w o r t h y t h a t 
even the ge rmina t ion itself a p p e a r e d also uneven wi th repea ted sowing of hus-
ked corns. 
O n the o ther hand , the mild s t imula tory e f f ec t could be not iced up to 
the 5 th sowing of the unhusked corns, however , no inhibi t ion fo l lowed . In this 
case the biological e f fec t of the substances washed f r o m the grains o r p e r h a p s 
secreted by the roots m a y be assumed. 
T o suppor t the a b o v e assumpt ions e f f o r t s have been m a d e to d e m o n s t r a t e 
p a p e r - c h r o m a t o g r a p h i c a l l y these substances f r o m the sand. For this pu rpose the 
water-soluble substances of 10 g husks were ex t rac ted in 1 % N a H C O s a n d 
acidif ied to p H 3 shaken in to ether, then in o rde r to separa te the c o m p o u n d s 
c h r o m a t o g r a p h e d in i s o p r o p a n o l - a m m o n i a - w a t e r 1 0 : 1 : 1 solvent on SCH & 
SCH 2043 b paper . In the same way the substances accumula ted in t h e sand 
—used 5 to 7 t imes — were also extracted and l ikewise c h r o m a t o g r a p h e d . T h e 
spots developed on the ch roma tog rams were m a r k e d in U V light and to iden-
t i f y them sprayed with reagents for acids and phenol ic c o m p o u n d s (4, 5, 8). 
C o m p a r i n g the c h r o m a t o g r a m s obtained f r o m the ex t rac t s of the husks a n d 
sand could be stated as fo l lows : In sowing husked corns p r imar i ly the presence 
of inhibi tors released f r o m the husks is considerable in the sand, namely , large 
molecular t ann ic acids, p -oxybenzoic acid, ferul ic acid, p -coumar ic acid and 
salicylic acid were found there in ; besides, in smal ler a m o u n t , seme o t h e r sub-
stances — not or ig inat ing f r o m the husks — could be also demons t r a t ed f r o m 
the sand samples. These substances a re p re sumab ly secreted by the roots or 
t hey may be the metabol ic p roduc t s of the ge rmina t ing corns and of the mic ro -
organisms, respectively. 
T h e results of the above exper iments suggest t h a t the most f a v o u r a b l e con-
di t ions fo r oat-seedl ing cu l t iva t ion would be to sow dehusked corns a l w a y s in 
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pure sand. As the dehusk ing p rac t i ca l ly can not be carr ied ou t in serial expe-
riments, good test-seedlings can be ob ta ined even if the oa t is sown husked 
but wi th the v iew to the s t a n d a r d i z a t i o n of the t ime fo r cu l t iva t ion the sand 
is to be used but once. 
An o the r i m p o r t a n t p rob lem concerning the g rowing of the oat-seedl ings is 
to ob ta in the max ima l auxin-sens i t iv i ty of the coleopti les which d e p e n d s main ly 
on the va r i e ty and the c i rcumstances of the g rowing of the seedlings. T h e ques-
t ion is, w h e t h e r the inh ib i t ing substances leached into the med ium or secreted, 
have or not any in jur ious e f f ec t a lso on the auxin-sens i t iv i ty which m a y be 
expected on the basis of prev ious exper imenta l results. 
For this pu rpose the husked and dehusked corns were repea ted ly sown 
in the same medium in the identical w a y as described above, and fo l l owing the 
1st, 3d , 5th and 7th sowing, the g rowth of the 5 m m sections cut subapical ly 
f r o m the coleoptiles of 20 m m long, were de te rmined in I A A concen t ra t ion -
series. N o def in i te cor re la t ion could be found between the auxin-sens i t iv i ty 
of the coleopti les of the dehusked corns and the q u a n t i t y of the biological ly 
ac t ive substances leached into the med ium or secreted; on the o the r hand , in 
the case of the husked corns the corre la t ion could posi t ively be recognized. 
These results a re in Fig. 4. T h u s our supposi t ion p roved to be r ight , t h a t is, 
the sensitivity of the coleopti les to I A A is p ropo r t i ona t e ly decreasing wi th the 
increasing concen t ra t ion of the substances washed ou t f r o m the husks and 
accumula ted in the med ium, which is mani fes ted in the g radua l decrease of 
IAA CONCENTRATION 
Fig . 4. G r o w t h of c o l e o p u l e s ec t ions in I A A obse rved in 1st ( ), 3 d ( ) , 
5 th ( — — ) a n d 7 t h ( ) sowing in t h e same m e d i u m 
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the g r o w t h react ions observed in the consecut ive sowings. C o n s e q u e n t l y t o 
use the same med ium repea ted ly is to be avo ided , even f o r the sake of secur ing 
the m a x i m a l sensi t ivi ty of the test. 
S u m m a r y 
In c o n n e c t i o n w i t h t h e g r o w i n g of o a t - s e e d l i n g s f o r a u x i n - a s s a y , t h e p o t e n c y a n d 
p e r c e n t a g e o f t h e g e r m i n a t i o n , t h e r o l e a n d e f f e c t of t h e s u b s t a n c e s w a s h e d o u t i n t o t h e 
s a n d , e s p e c i a l l y of t h e i n h i b i t i n g s u b s t a n c e s of t h e h u s k s o n t h e g r o w t h a n d a u x i n - s e n s i t i v i t y 
o t t h e s e e d l i n g s , h a v e b e e n d e m o n s t r a t e d . 
T h e p r e s e n c e of t h e h u s k — b e s i d e o t h e r f a c t o r s — d e l a y s t h e g e r m i n a t i o n o f t h e 
c o r n s a s w e l l as t h e t i m e r e q u i r e d t o a t t a i n t h e l e n g t h of 2 0 m m o f t h e c o l c o p t i l e s , c h i e f l y 
d u e t o t h e i n h i b i t i n g c o n t e n t . T h i s d e l a y is c o n s i d e r a b l y g r e a t e r in P E T R I - d i s h e s t h a n in s a n d . 
I h e i n h i b i t i n g s u b s t a n c e s o f t h e h u s k s a r c f o r t h e m o s t p a r t w a s h e d o u t b y w a t e r a n d 
a r e a c c u m u l a t e d in t h e m e d i u m , w h e n c e t h e y c a n b e d e m o n s t r a t e d w i t h p a p e r c h r o m a t o g r a p h i c 
m e t h o d ( l a r g e m o l e c u l a r t a n n i c a c i d s , p - o x y b e n z o i c a c i d , p - c o u m a r i c a c i d , f e r u l i c a c i d , s a l i -
c y l i c a c i d e t c . ) . U s i n g r e p e a t e d l y t h e m e d i u m , t h e w a s h e d o u t s u b s t a n c e s f i r s t s o m e w h a t 
s t i m u l a t e , l a t e r — in h i g h e r c o n c e n t r a t i o n - r e m a r k a b l y i n h i b i t t h e g e r m i n a t i o n o f t h e 
c o r n s , t h e g r o w t h a n d d e v e l o p m e n t o f t h e s e e d l i n g s , f u r t h e r t h e y d e c r e a s e a l s o t h e a u x i n -
s e n s i t i v i t y o t t h e c o l c o p t i l e s . T h u s t o s t a n d a r d i z e t h e t i m e r e q u i r e d f o r t h e g r o w i n g o f t h e 
Avena t e s t s e e d l i n g s a n d t o s e c u r e t h e m a x i m a l a u x i n - s e n s i t i v i t y t h e m e d i u m m u s t n o t b e 
used m o r e rh . in n n r p 
R e f e r e n c e s 
(1) BENTLEV J A : N a t u r a l l y - o c c u r r i n g a u x i n s a n d i n h i b i t o r s . A n n . R e v . P l a n t P h y s i o l . 
A 4 7 — a u ( 1 9 3 8 ) . 
(2) EVENARI, M . : G e r m i n a t i o n i n h i b i t o r s . Bot . R e v . 15, 1 5 3 — 1 9 4 ( 1 9 4 9 ) . 
( 3 ) H U L L , H . M „ W E N T , F M „ AND Y A M A D A , N . : F l u c t u a t i o n s i n s e n s i t i v i t y o f t h e A v e n a 
t es t d u e t o a i r p o l l u t a n t s . P l a n t P h y s i o l . 2 9 , 1 8 2 — 1 8 7 ( 1 9 5 4 ) . 
(4) KÖVES, E : P a p i e r c h r o m a t o g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n g e n d e r ä t h e r l ö s l i c h e n k e i m u n g s - u n d 
w a c h s t u m s h e m m e n d e n S t o f l e d e r H a f e r s p e l z e . A c t a B io l . S z e g e d . 3 , 1 7 9 — 1 8 7 ( 1 9 5 7 ) 
(5) ^OVES, E . , A N D VARGA, M . : G r o w t h - i n h i b i t i n g s u b s t a n c e s in r i c e - s t r a w . A c t a B io l . S z e g e d ! 
*•» 1 J 16 (1 7 J o ) . 
(6) NITSCH, J P . , AND NITSCH, C . : S t u d i e s on t h e g r o w t h o f c o l e o p t i l e a n d f i r s t i n t e r n o d e 
s e a i o n s . A n e w , s e n s i t i v e , s t r a i g h t - g r o w t h t e s t f o r a u x i n s . P l a n t P h y s i o l . 3 1 , 9 4 — 1 1 1 
(7) TVCE, G M : T h e g r o w t h o f s e g m e n t s of A v e n a c o l c o p t i l e s in d i s t i l l e d w a t e r a n d in i n d o l v l 
a c e t i c a c i d d u r i n g d i f f e r e n t m o n t h s of t h e y e a r . A n n . B o t . 2 1 , 4 6 1 — 4 6 4 ( 1 9 5 7 ) 
( } «AIRUAL- M " a n d , K ö v e . s > E " V o r k o m m e n , V e r t e i l u n g u n d q u a n t i t a t i v e V e r ä n d e r u n g d e s 
f . o « ! S = l n " l n e n O r g a n e n d e r B o h n e n p f l a n z e . N a t u r w i s s . 4 5 , 4 6 8 - 4 6 9 
( 1 9 3 8 ) . 
D I E M I K R O S K O P I S C H E I N N E R V A T I O N D E S H E R Z E N S 
DER A M P H I B I E N * 
Von 
A . ÁBRAHÁM 
I n s t i t u t f ü r A l l g e m e i n e Z o o l o g i e u n d B i o l o g i e d e r U n i v e r s i t ä t S z e g e d , U n g a r n 
D a s H e r z der A m p h i b i e n h a t v ie r H ö h l e n u n d ist v e n t r a l gelegen. Seine 
Bes tand te i l e s ind der Sinus venosus, d ie be iden A t r i e n , der Ven t r ike l und der 
Bulbus cordis. Die N e r v e n v e r b i n d u n g e n der e inze lnen H e r z a b s c h n i t t e w u r d e n 
am Seefrosch (Rana ridibunda) und a m F e u e r s a l a m a n d e r (Salamandra macu-
losa) u n t e r Benu t zung der EHRLiCHschen v i t a len M e t h y l e n b l a u - M e t h o d e und 
versch iedener Ve r s i l be rungsve r f ah ren u n t e r s u c h t . 
D a s EHRLiCHSche M e t h y l e n b l a u v e r f a h r e n w u r d e supra- u n d i n t r a v i t a l a n -
g e w a n d t . I m ers teren Fa l le w u r d e n die T i e r e d u r c h D e k a p i t a t i o n en tb lu t e t , so-
viel 0,5°/oige M e t h y l e n b l a u l ö s u n g (in phys io logischer Kochsa lz lösung gelöst) 
in d i e B a u c h h ö h l e gespr i t z t , bis sie p r a l l g e f ü l l t w a r , d a n n die T ie re 6 S t u n d e n 
bei Z i m m e r t e m p e r a t u r gehal ten , d a n a c h die B a u c h w a n d e r ö f f n e t und d a s H e r z 
m i t s a m t den grossen Gefässen d e r L u f t ausgese tz t , w o r a u f a lsbald B l a u f ä r b u n g 
des Ma te r i a l s e in t r a t . N u n w u r d e in 1 0 % i g e m A m m o n i u m m o l y b d ä n i c u m 
f ix ie r t u n d d a n n der Ver l au f der N e r v e n an Z u p f p r ä p a r a t e n ve r fo lg t . I n a n d e -
ren Versuchsre ihen erhiel ten die mi t C h l o r o f o r m narko t i s i e r t en T ie re l angsam 
v e r d ü n n t e M e t h y l e n b l a u l ö s u n g i n t r a k a r d i a l in j i z i e r t . Dieses V e r f a h r e n e ignete 
sich z u r U n t e r s u c h u n g des Ver l au fes d e r N e r v e n u n d ihrer s t ä rkeren V e r z w e i -
gungen , e rwies sich abe r zur E r k e n n u n g der fe ineren S t r u k t u r e n als u n z u l ä n g -
lich. Besser b r a u c h b a r w a r das V e r f a h r e n von SCHABADASCH, bei dem auch die 
H e r s t e l l u n g von Gef r i e r schn i t t en u n s c h w e r ge lang; z u r K l ä r u n g der g a n z fe inen 
S t r u k t u r e n aber w a r auch diese M e t h o d e n icht h in re i chend geeignet. 
A m v o r t e i l h a f t e s t e n erwiesen sich bei der E r f o r s c h u n g des N e r v e n s y s t e m s 
des A m p h i b i e n h e r z e n s die S i l b e r i m p r ä g n a t i o n s v e r f a h r e n . Besonders gu te D iens t e 
leistete d a s BiELSCHOWSKY'sche V e r f a h r e n , u n d z w a r sowohl in der GROs'schen, 
als auch in der ÁBRAHÁM'schen M o d i f i k a t i o n . In den Besitz gut b r a u c h b a r e r 
P r ä p a r a t e ge langten w i r auch bei d e r V e r w e n d u n g d e r B I E L S C H O W S K Y — G R O S — 
* Te i l d e r e r s c h e i n e n d e n M o n o g r a p h i e des V e r f a s s e r s : „ D i e m i k r o s k o p i s c h e I n n e r v a t i o n 
d e s H e r z e n s u n d d e r B l u t g e f ä s s e d e r W i r b e l t i e r e " . 
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C A U N A ' s c h e n M e t h o d e u n d des V e r f a h r e n s v o n J A B O N E R O und R A M O N Y C A J A L , 
welch letzteres a n T o t a l p r ä p a r a t e n u n v e r ä n d e r t in de r von C A J A L angegebenen 
IV. M o d i f i k a t i o n zu r A n w e n d u n g gelangte . 
Alles was w i r im fo lgenden bzgl. der N e r v e n v e r b i n d u n g e n des F r o s c h h e r -
zens und des H e r z e n s des gef leckten E r d s a l a m a n d e r s mi t te i len , w u r d e an n a c h 
den obigen V e r f a h r e n hergestel l ten P r ä p a r a t e n e rmi t t e l t . Z u r K l ä r u n g de r h i -
stologischen Verhäl tn isse wurden na tür l i ch auch f ix ie r t e u n d g e f ä r b t e P r ä p a -
ra t e hergestel l t . D ie Cho l ines t e raseak t iv i t ä t de r N e r v e n z e l l e n und N e r v e n f a s e r n 
w u r d e nach dem von GEREBTZOFF—COUPLAND—HoLMEs'schen V e r f a h r e n u n d 
die Neurosek re t i on nach de r GÖMORI'schen C h r o m h ä m a t o x y l i n - P h l o x i n f ä r b u n g 
un te r such t . 
Z u r I m p r ä g n i e r u n g wurden die H e r z e n in 1 0 % i g e m neu t ra len F o r m a l i n 
— gewöhnl ich 1—2 M o n a t e lang — f ixier t u n d z w a r o f t de ra r t , dass w i r d i e 
ins H e r z e in t re t enden u n d es verlassenden Gefässe u n t e r b a n d e n , in d ie H e r z h ö h -
len Forma l in spr i t z ten und dann die H e r z e n in F o r m a l i n legten. Meis tens w u r -
de das Ma te r i a l zu 2 0 — 4 0 dicken G e f r i e r s c h n i t t e n au fgea rbe i t e t u n d d iese 
auf die z u v o r e r w ä h n t e Weise vers i lber t u n d zuwei len auch n a c h v e r g o l d e t . Z u m 
S tud ium der Z u s a m m e n h ä n g e haben wir aus den V o r h o f w ä n d e n , v o r w i e g e n d 
aus dem Septum atriorum, auch T o t a l p r ä p a r a t e ange fe r t i g t , welche sich be -
t r e f f s des a l lgemeinen N e r v e n b i l d e s als überaus nü tz l i ch und aufsch luss re ich 
erwiesen. 
Im fo lgenden wollen wir die I n n e r v a t i o n de r e inzelnen H e r z a b s c h n i t t c 
(Sinus venosus, Vorhö fe , K a m m e r ) u n d d a n n die He rzgang l i en e rö r t e rn . 
S i n u s v e n o s u s 
Die W a n d des Sinus venosus ist überaus d ü n n u n d sehr d e h n b a r . H i s t o l o -
gisch lässt sie eine Tunica intima, Tunica media u n d Tunica adventitia u n t e r -
scheiden. D ie Tunica intima besteht aus E n d o t h e l u n d Lamina propria. D i e 
grossen po lygona len Zel len des Endo the l s liegen m i t d e m kernha l t igen An te i l 
gegen das Lumen s ta rk vo rgewölb t . D ie K e r n e en tha l t en gewöhnl ich e inen , 
vereinzel t aber auch zwei K e r n k ö r p e r c h e n . Die Lamina propria bes teh t a u s 
kol lagenen Fasern , denen relat iv reichlich elast ische Fasern un te rmisch t s ind . 
D ie Dicke de r Lamina propria wechselt an den verschiedenen Geb ie t en . D i e 
Tunica media b i lden teils z i rku lä r , teils l ängsgeordne te g la t te Muske lze l l en . 
In de r N ä h e des Atriums erscheinen e inze lns tehende , que rges t r e i f t e M u s k e l f a s e r n 
und kleinere und grössere aus querges t re i f t en Muske l f a se rn bes tehende B ü n d e l 
und Balken, le tz tere vorwiegend längsgeordnet . D ie Muske le lemente s ind in 
beiden Fäl len von Bindegewebsbünde ln d u r c h z o g e n . Die Adventitia ist v e r -
häl tnismässig d ick , teils de rb , teils locker s t r u k t u r i e r t . Stel lenweise f i n d e n sich 
reichlich C h r o m a t o p h o r e n u n d k le inere oder grössere Blutgefässe. 
Die N e r v e n f a s e r n des Sinus venosus w e r d e n in t o t a l i m p r ä g n i e r t e n P r ä p a -
ra ten e i n w a n d f r e i s ich tbar , es sind zum kle ineren Teil mi t e iner e t w a s ge-
s t reck te K e r n e en tha l t enden ScH«ANN'schen M e m b r a n umgebene, d ü n n e s y m -
path ische Fasern u n d z u m grösseren Teil d icke, m a r k h a l t i g e VagMifasern, w e l -
che in kle ineren und grösseren S t ämmen den A t r i e n zus t reben . Längs d e r 
S t ä m m e , aber auch in einiger E n t f e r n u n g von ihnen, s ind N e r v e n z e l l e n h ä u f i g . 
Sie lassen zwei T y p e n unterscheiden. Beide sind un ipo l a r e F o r m e n m i t r e l a t iv 
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dickem For t sa tz . Die eine Ze l la r t weist die H a u p t f a s e r umgebende spirale 
Fasern au f , die bei der ande ren fehlen. Die Zellen sind verhäl tnismässig gross, 
in ihrem Protoplasma werden die Neuro f ib r i l l en zuwei len deut l ich s ich tbar ; 
de r grosse r u n d e Kern liegt zen t ra l . Es gibt S t ä m m e und S tammst recken , w o 
die Zellen zu G r u p p e n zusammenge t re ten sind, gewöhnl ich aber liegen sie in 
I . Rana ridibunda: H e r z . N e r v e n g e f l e c h t im V o r h o f m y o c a r d i u m . a ) q u e r g e s t r e i f t e M u s k e l f a s e r 
b) q u e r g e s t r e i f t e r M u s k e l f a s e r k e r n c) d i c k e N e r v e n f a s e r d ) d ü n n e N e r v e n f a s e r e ) 
N e r v e n g f l e i h t . BiELSCHOwsKYsches V e r f a h r e n . V e r g r ö s s e r u n g 6 0 0 X . P h o t o g r a p h i s c h 
a u f ' / i v e r k l e i n e r t . 
mehr oder minde r grosser E n t f e r n u n g vone inande r einzeln en t lang de r N e r v e n -
s tämme. Im Bindegewebe ver laufen d ickere ode r dünnere g la t t r and ige Fasern , 
welche stellenweise ein lockeres Gef l ech t bi lden. In der g la t ten Muskelschicht 
breiten sich feine Gef l ech te aus. D a s nähere Verhä l tn i s der g la t ten Muskel -
zellen zum Nervensys t em ist an H a n d der P r ä p a r a t e nicht de f in i t iv zu um-
schreiben, soviel aber ist sicher, dass im Bereiche des gla t ten Muskelgewebes 
das vie lbetonte Terminalretikulum nicht e inmal in Spuren nachweisbar ist. 
Es hande l t sich e in fach um ein Endgef lech t , dessen fe ine E n d f a s e r n auf den 
glat ten Muskelzel len hypo lemmal in Fo rm von E n d k ö p f c h e n endigen, welche 
aber nu r selten und schwer s ichtbar werden . Ähnl ich liegen die Dinge an jenen 
Wands t r ecken , w o sich dem gla t ten Muskelgewebe querges t re i f te Fasern un te r -
mischen bzw. die g la t te Muskelschicht in eine querges t re i f te übergeht . 
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Vorhof 
In der V o r h o f w a n d sind d ie typischen Wandschich ten scharf gegene inan-
de r abgegrenz t . D a s Epikardium ist an der ven t ra len O b e r f l ä c h e d icke r als 
an de r dorsalen, seine Subs tanz besteht grossenteils aus kol lagenen Fase rn . Seine 
begrenzenden Epi thelzel len sind an der dorsalen O b e r f l ä c h e eher kub isch und 
ven t ra l f lach , dem Myokardium schliesst es sich du rch lockeres B indegewebe 
an . Das Myokardium ist in der Regel dünn und locker s t ruk tu r i e r t , d ie q u e r -
gest re i f ten Muske l fasern fo rmen spongiöse Systeme. Die Muske l f a se rn sind 
e twas gestreckt und verzweigen . Das Endokardium ist an der Basis d e r sino-
a t r ia len K lappen dick, anderwei t ig aber relat iv d ü n n . Die Fasern des Binde-
gewebes sind vornehml ich kol lagener A r t , doch kommen auch elast ische Fasern 
in ansehnl icher Menge vor . D a s Endokardium ist sowohl gegen d ie V o r h o f -
höhlen, als auch gegen die beiden Seiten des Septum atriorum von f l achen E p i -
thelzel len begrenzt , d ie sich mit ihrem grossen runden Kern s tark v o r w ö l b e n . 
D a s Epikardium e rhä l t seine N e r v e n f a s e r n teils von den aus dem Sinus 
venosus kommenden kleineren N e r v e n s t ä m m e n , teils aus den neben d e m , b z w . 
du rch das REMAKsche Gangl ion ziehenden N e r v e n b ü n d e l n . Diese S t ä m m e t re -
ten in Gesta l t kle inerer ode r grösserer Bündel ins Septum atriorum ein und 
ziehen dann in Rich tung de r K a m m e r nach h in ten . Sie en tha l ten ausser den 
zahl re icheren var ikösen wellig ve r l au fenden Fasern auch eine k le inere Z a h l 
g la t t r and ige r , d ü n n e r sympath i scher Fasern. U n t e r den dickeren Fasern sind 
h ä u f i g dicke markha l t i ge Fasern a n z u t r e f f e n , doch sind auch ausschliesslich 
aus markha l t igen Fasern bestehende Bündel nicht selten. Diese ziehen auf der 
Basis der a t r ioven t r iku lä ren Klappen in die K a m m e r . I m Epikardium selbst 
n i m m t ein üppiges Gef l ech t P la tz , dessen einzelne Fasern in k le ineren ode r 
grösseren Endr ingen endigen. 
Die V o r h o f m u s k u l a t u r ist von aus den kleineren ode r grösseren S t ä m m e n 
aus t re tenden Nervenäs ten und Einzel fasern reich du rchzogen . Die E n d f a s e r n 
bilden feine Gef lech te , deren einzelne Fasern in den querges t re i f ten M u s k e l -
zellen frei endigen (Abb. 1). 
D a s Endokardium ist relat iv reich mit N e r v e n f a s e r n versorgt , besonders 
do r t , w o der Sinus venosus in den rechten Vorhof m ü n d e t . Die N e r v e n f a s e r n 
ziehen gewöhnl ich paral le l mit den Bindegewebsfasern , ihre H a u p t m a s s e n i m m t 
unmi t te lbar un te r dem Endothe l P la tz . Die einzelnen sensorischen Fasern end i -
gen in Endr ingen . 
Vorhof S c h e i d e w a n d 
D a s Septum atriorum ist eine dünne , durchsche inende Lamelle, welche d ie 
beiden V o r h ö f e v o n e i n a n d e r t r enn t . Den H a u p t a n t e i l bi ldet die mi t t le re Schicht , 
das Myokardium, welches gegen die Höh len du rch das fe ine Endokardium 
abgegrenzt ist. Die Muske l fasern des Myokardiums verzweigen und bi lden ein 
lockeres Gef lech t , diesem Gef l ech t schliesst sich das Endokardium an , dessen 
S t r u k t u r mit der des Endokardium atriorum übere ins t immt . 
A m reichsten innervier t von allen Herzabschn i t t en ist die Vorhofsche ide -
w a n d . H i e r ve r laufen die vom Ramus cardiacus s t a m m e n d e n grösseren S t ä m m e , 
de r Nervus septalis dorsalis und der Nervus septalis ventralis, en t l ang dieser 
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liegen massenha f t Nervenze l l en gruppenweise angeordne t , doch schliessen sich 
ihnen viele auch einzels tehend an. Es sind unipolare Zel len, deren d icke r 
For t sa tz in den N e r v e n s t a m m eint r i t t und auf langer Strecke zu ver fo lgen ist. 
Der Ze l lkö rpe r ist gewöhnl ich au f f a l l end gross, rundl ich ode r e twas gestreckt , 
der Kern , eine fast regelmässige Kugel , ist stets rands tändig , ganz nahe de r 
2. Rana ridibunda: H e r z . N e r v e n g e f l e c h t a u s d e r V o r h o f s c h c i d e w a n d . a ) q u e r g e s t r e i f t e M u s k e l -
f a s e r b) q u e r g e s t r e i f t e r M u s k e l f a s c r k e r n c) E n d o t h e l z c l l k e r n d ) N e r v e n s t a m m e) N e r v e n -
ze l l e f ) N e r v c n z c l l k c r n g ) N e r v e n z e l l k ö r p e r c h e n h ) N c r v e n z c l l f o r t s a t z i) d i c k e N e r v e n -
f a s e r j) V a r i x e k ) d ü n n e N e r v e n f a s e r . BiELSCHOWSKYsches V e r f a h r e n . V e r g r ö s s e r u n g 
1 3 0 0 X . P h o t o g r a p h i s c h a u f •/» v e r k l e i n e r t . 
Ober f l ä che gelagert . D a s Plasma ist fein granul ier t , die Neuro f ib r i l l en werden 
n icht s ichtbar , sie t re ten nur dor t hervor , wo der For t sa tz die Zelle verlässt , 
bi lden hier para l le le Bündel , die auch in den in den N e r v e n s t a m m e in t re tenden 
For tsä tzen auf wei te r S t recke zu ver fo lgen sind. Der Zc l l fo r t s a t z — e twas 
ve r jüng t — zieht in seiner ursprüngl ichen Gesta l t im N e r v e n s t a m m weiter , 
ohne zu verzweigen . Es gibt aber — al lerdings selten — auch mikroskopische 
Bilder, die deut l ich erkennen lassen, dass der For t sa tz in zwei nahezu gleich 
dicke Äste zer fä l l t , die im N e r v e n s t a m m in de r gleichen Rich tung wei terziehen 
(Abb. 2). 
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U n t e r den sich den N e r v e n s t ä m m e n anschliessenden un ipo la ren Zel len 
f inden sich zahl re iche solche, an die eine re la t iv dünne , sp i r a lgewundene Faser 
he ran t r i t t . Diese Spirale Faser umgibt in vielen Fällen den Hals te i l de r b i rn -
förmigen Zelle und den dor t heraus t re tenden For t s a t z in mehreren W i n d u n g e n . 
Sie ve rb inde t bisweilen zwei Zellen mi te inander , indem sie — an die beiden 
sozusagen als Zwil l ingszel len zu be t rach tenden Ze ' len he r an t r e t end — zuerst den 
Fo r t s a t z der einen Zelle mehr f ach unwickel t , u m d a n n den For t s a t z d e r a n d e r e n 
Zel le zu u m w i n d e n und schliesslich die beiden Zellen gemeinsamm zu u m -
spinnen. In beiden Fällen ist deutl ich zu sehen, dass die Faser aus e inem N e r -
vens t amm heraus t r i t t , also in der T a t ein f ü r die Zelle ganz f r e m d e s m o r -
phologisches Geb i lde dars te l l t . 
Die die Nervenze l l en , besonders aber deren Fo r t s a t z u m s p i n n e n d e n 
spiralen Fasern haben im Laufe der Zei t allen jenen viel K o p f z e r b r e c h e n 
verursach t , die sich mit de r Unte r suchung des vege ta t iven Nervensys t ems der 
niederen Wirbe l t i e re befasst haben, aber auch jenen, die diese Geb i lde auch im 
vegeta t iven Nervensys t em der höheren Ver t eb ra t en a n t r a f e n . Diese Sp i ra l -
fasern sind von den einzelnen Forschern in sehr verschiedener Weise ausgelegt 
worden , man suchte ihren Ur sp rung und ihre F u n k t i o n e n auf m a n n i g f a c h e A r t 
zu e rk lä ren . W ä h r e n d die einen sie fü r Ze l l fo r t sä t ze hielten und so d ie Zel len 
als b ipolare Zellen in te rpre t ie r ten , behaup te ten andere , aus den Spi ra len b z w . 
den per izel lu lären Körbchen t rä te e ine N e r v e n f a s e r heraus, we lche die 
benachba r t en Zel len, b z w . d ie Spiralen, m i t e inande r verb inde . Andere w i e d e r u m 
ve r t r a t en auf G r u n d theoret ischer Über legungen und exper imente l le r E i n g r i f f e 
die Auf f a s sung , die Spi ra len seien V¿jg«sfasern, welche als Mi t t le r zwischen 
dem sympath ischen und dem parasympa th i schen System funk t ion i e r en und im 
heutigen Sinne nichts wei ter als in te rneuronale Synapsen sind. 
Die Frage der die Nervenze l len umgebenden spiralen Fasern ist f ü r die 
Neurohis to logie auch heute schwer zu b e a n t w o r t e n . M a n c h e hal ten das G a n z e 
f ü r im L a u f e der Phylogenese a u f t r e t e n d e Besonderhei ten und a n d e r e f ü r 
pathologische Verände rungen ( S T Ö H R , 1 9 4 7 ) . Es gibt aber auch Forscher , welche 
die Spi ra len f ü r A p p a r a t e der Re izüber t r agung hal ten und sie den Synapsen 
zuo rdnen ( A B R A H A M 1 9 5 0 — 1 9 5 6 , K I R S C H E 1 9 5 7 ) . U m zwischen den a b w e i c h e n -
den Anschauungen einen entschiedenen S t a n d p u n k t e innehmen zu können , 
wollen wir die sich e rhebenden Fragen und die im L a u f e de r exper imente l l en 
Unte r suchungen erha l tenen Bilder der Reihe nach zu analysieren versuchen . 
I m Sinne de r einen A u f f a s s u n g sind die sp i ra len Fasern nichts anderes als d ie 
For t sä tze der mit e inem Sp i r a l appa ra t versehenen Zelle. Gegen eine solche 
A u f f a s s u n g sprechen alle jene P räpa ra t e , die mit modernen Vers i lberungs-
m e t h e d e n erhal ten wurden und die e indeut ig feststellen lassen, dass die die 
Zelle umsp innende Spi ra le nicht einen F o r t s a t z des Zel le selbst dars te l l t , 
sondern aus weiterer E n t f e r n u n g an sie he r an t r i t t und ihre Stelle im N e r v e n -
s t amm auch f ix ie rbar ist (Abb . 3). 
N a c h de r ande ren Auf fas sung hande l t es sich bei den Sp i ra len u m im 
L a u f e der Phylogenese erscheinende und wiede r ve r schwindende Gebi lde , die 
e infach als Akz iden t i en zu betrachten s ind, also als K o m p o n e n t e n , die e n t w e d e r 
v o r h a n d e n sind oder nicht und so das Wesen der Sache absolut n icht b e r ü h r e n . 
Zwei fe l los ist eine derar t ige Beurteilung d e r Frage keineswegs als r icht ig a n z u -
sprechen. De ra r t i ge Über legungen und A r g u m e n t e können nur von Forschern 
ins Feld g e f ü h r t werden , die lediglich das vege ta t ive Nervensys t em de r höhe ren 
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Vertebra ten untersucht und sich mit dem ähnl ichen System der niederen 
Wirbel t ie re absolut nicht befasst haben. Im Sinne meiner Unte r suchungen sind 
die per izel lulären Spira len und Gef l ech te bei den Wirbel t ieren in de r H e r z w a n d 
überall a n z u t r e f f e n . Sie erscheinen zuerst bei den Fischen, w o sie um die Zellen 
der Herzgang l i en in besonderer S c h ä r f e zu tage t re ten . Auch bei den A m p h i b i e n 
sind sie in den Gangl ien und im Ver lauf de r N e r v e n s t ä m m e v o r h a n d e n . Es gibt 
Spiralen auch bei den Repti l ien, Vögeln und Säugern. Wenn dem abe r so ist, 
so können sie keinesfa l ls als zusätz l iche K o m p o n e n t e n aufgefass t werden , 
sondern sind als F o r m a t i o n e n zu wer ten , die ta tsächl iche Bestandte i le des höher 
organisier ten Nervensys tems und als solche selbstverständlich auch f u n k t i o n e l l e 
3. Rana ridibunda: H e r z . N e r v e n z e l l e u n d N e r v e n s t a m m a u s d e r V o r h o f s c h e i d e w a n d . a ) q u e r g e -
s t r e i f t e M u s k e l f a s e r b) q u e r g e s t r e i f t e r M u s k e l f a s e r k e r n c ) N e r v e n s t a m m d ) N e r v e n z e l l e e) 
N e r v e n z e l l k e r n f ) N e r v c n z e l l k ö r p e r c h e n g) N e r v e n z e l l f o r t s a t z h ) p e r i c e l l u l a r e S p i r a l f a s e r 
BiELSCHOwsKYSches V e r f a h r e n . V c r g r ö s s c r u n g 1 3 0 0 X P h o t o g r a p h i s c h a u f ' / * v e r k l e i n e r t . 
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Bedürfnisse sind. Dass die Spiralen nicht eventue l l s tel lenweise zu rückgeb l i ebene 
Geb i lde der Phylogenese sind, beweist überdies auch de r U m s t a n d , dass d e r -
ar t ige Geb i lde im vegeta t iven Nervensys tem de r höheren wirbel losen T i e r e n i ch t 
nachweisbar sind. Dass dem so ist, beweist das gas terointes t ina le N e r v e n s y s t e m 
de r H i r u d i n e e n und Schnecken. In diesem Sys tem zeigen sich — wie auch unsere 
neuesten Unte r suchungen beweisen — sowohl bei den H i r u d i n e e n , als auch bei 
den Schnecken grosse b i rn fö rmige , un ipo la re Nervenze l l en , deren e inz iger 
d icker For t sa tz in den N e r v e n s t a m m e in t r i t t . Diejenigen N e r v e n b i l d e r , we lche 
sich bei der Weinbergschnecke ( H c l i x pomatia) mit Leicht igkei t a n f e r t i g e n 
lassen, gleichen den aus de r Vorhof sche idewand des Frosches ( R a n a ridibunda) 
erha l t enen bis a u f s H a a r (Abb. 4). Ein grosser Unte r sch ied besteht abe r doch , 
und de r ist, dass die Zellen niemals von einem spiralen Gef lech t ode r v o n per i -
zel lulären Körbchen umgeben sind. Diese Ta t s ache spr icht d a f ü r , dass d ie 
Spiralen nicht im L a u f e de r Phylogenese akz idente l l in Ersche inung t r e t e n d e 
Geb i lde sind, sondern essentielle und charak te r i s t i sche Bestandtei le des vege-
ta t iven Nervensys t ems de r Wirbelt iere, deren En t s t ehung funk t ione l l bed ing t ist. 
Die spirale Faser ist ein f ü r die Nervenze l l e f remdes , von weit he r k o m m e n -
des Z u b e h ö r eines anderen Fasersystems und übe r t r äg t — als mi t einem grösseren 
Gebie te in Berührung s tehende Format ion — der Zelle intensivere E r r e g u n g e n , 
und z w a r e n t w e d e r kont inuier l ich oder — en t sprechend ihrer S y n a p s e n n n a t u r — 
sal ta tor isch. In diesem Sinne sind die spiralen Gebi lde, welche an den grossen 
Nervenze l l en im Sinus venosus und am Septum atriorum gesichtet w u r d e n , 
r e i züber t r agende A p p a r a t e , die im Sinne de r N o m e n k l a t u r von K I R S C H E den 
Synapsen mit grossem Transmiss ionsfe lde angehören . 
N a c h dem Gesagten erhebt sich nun unwi l lkü r l i ch die Frage nach dem 
U r s p r u n g der auf das Gebiet des Froschherzenz en t f a l l enden Sp i r a l f a se rn . A u f 
G r u n d de r Ana lyse der normalen Bilder ist eine be f r i ed igende A n t w o r t au f 
diese Frage kaum zu geben, deshalb haben wi r in wei teren Versuchen D u r c h -
t r ennung des einen oder des anderen — eventuel l auch beider — Vagwjnerven 
en tweder gleichzeit ig ode r in verschiedenen Ze i t ab s t änden vo rgenommen . Die 
Frösche, nament l i ch die weiblichen Tiere, haben den E ingr i f f gut to le r ie r t , nu r 
in den seltensten Fällen ging ein Tier infolge de r O p e r a t i o n ein. Die oper ie r t en 
Tiere w u r d e n zu verschiedenen Zei tpunkten nach dem Eingr i f f getötet , das H e r z 
mi t 10°/oigem neu t ra len F c r m a l i n gefül l t und d a n n die grossen Gefässe u n t e r -
bunden , einige M o n a t e spä ter der Sinus venosus und das Septum atriorum 
herausp räpa r i e r t und total imprägnier t . D i e e rha l tenen P r ä p a r a t e Hessen fes t -
stellen, dass einige Tage nach der Vagusdurch t r ennung die Degenera t ion ein-
setzte, im Gebie te der Vorhof sche idewand aber nu r sehr langsam f o r t s c h r i t t . 
Die N e r v e n f a s e r n des K a m m e r m y o k a r d i u m s waren bereits körn ig ze r f a l l en , als 
an den Spira len noch keinerlei f ü r den Beginn de r Degenera t ion bewe i sk rä f t i ge 
Erscheinungen w a h r n e h m b a r waren . W a r das Mate r ia l aber Tieren e n t n o m m e n , 
die 2 0 — 2 2 T a g e nach der N e r v e n d u r c h t r e n n u n g getötet worden wa ren , so 
k o n n t e die Degenera t ion de r Spiralen e i n w a n d f r e i festgestell t werden . Al l e rd ings 
w a r d ie Degenera t ion auch hier noch keine vo l lkommene , n u r das die Spi ra len 
b i ldende Neuroplasma w a r in kleine Körnchen gegliedert , die z w a r noch 
zusammenhingen , aber zweife l los anzeigten, dass die Faser ihrem Z e r f a l l nahe 
w a r . Diese N e r v e n b i l d e r l ieferten einen k la ren Beweis d a f ü r , dass ein genet i -
scher Z u s a m m e n h a n g zwischen spiralen Fasern und Nervenze l l en nicht bes teht 
und auch d a f ü r , dass die Fasern dem Vagwssystem angehören und — als solche 
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— nach de r D u r c h t r e n n u n g des Vagus der Degenera t ion anhe imfa l l en . Wenn 
dies z u t r i f f t , so sind die perizel lulären Spira len nichts anderes, als dem Faser-
system des Vagwsnerven angehörende Synapsen , die als Endte i le der prä-
gangl ionären Fasern Reize auf die For t sä tze b z w . auf den Körpe r de r N e r v e n -
zellen über t ragen . 
4. Helix pomatia: N c r v e n g e f l e c h t a u s der W a n d des M a g e n s , a ) M u s k e l f a s e r b) M u s k c l f a s e r k e r n 
e) N e r v e n z e l l e d ) N c r v e n z e l l k c r n e) N e r v e n z e l l f o r t s a t z f) N e r v e n g e f l e c h t . BIELSCHOVSKY-
schcs V e r f a h r e n . V e r g r ö s s e r u n g 675 X P h o t o g r a p h i s c h a u f 1 's v e r k l e i n e r t . 
Was die a l lgemeine Inne rva t ion des Septum atriorum b e t r i f f t , ist zu sagen, 
dass im Endokardium hier, ebenso wie in de r W a n d der Vorhöfe , fe ine Gef lech te 
vo rhanden sind, deren einzelne Fasern stellenweise in Ges ta l t k le iner Endr inge 
endigen. Diese — wahrscheinl ich dem sensiblen Fasersystem des N. vagus 
angehörenden — Fasern sind d ie Rezeptoren der Vorhöfe . 
Die N e r v e n f a s e r n des Myokaraiums der Vorho f sche idewand sind dünn 
und lang und en t fe rnen sich manchma l weit vone inander . Die aus den 
N e r v e n s t ä m m e n abzweigenden Bündel und Aste geben a l lmähl ich kleinere 
Zweige ab, welche an den Muskel fasern Gef l ech te bi lden (Abb . 5), deren 
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E n d f a s e r n äusserst fein, va r ikös und in T o t a l p r ä p a r a t e n weit zu ve r fo lgen 
sind, ohne eine innigere Ve rb indung mit den N e r v e n f a s e r n erkennen zu lassen. 
I m al lgemeinen ist dies de r Fall, da zu r E r k e n n u n g de r E n d v e r b i n d u n g e n selbst 
die besten P r ä p a r a t e keine Möglichkei t b ie ten. Dies ist abe r nu r Schein. Sorg-
fä l t ige mikroskopische Un te r suchung lässt jeden Zwei fe l ausschliessend fes t -
5. Rana ridibutida: N e r v c n g c f l e c h t in d e r V o r h o f s c h e i d e w a n d . a ) q u e r g e s t r e i f t e M u s k e l f a s e r 
b ) q u e r g e s t r e i f t e r M u s k e l f a s c r k c r n c) E n d o t h c l z e l l k e r n d ) N c r v e n g e f l e c h t e) d i c k e N e r v e n -
f a s e r f ) d ü n n e N e r v e n f a s e r g) V a r i x e . BIELSCHOWSKYSCIICS V e r f a h r e n . V c r g r ö s s e r u n g 6 0 0 X 
P h o t o g r a p h i s c h a u f 1 • v e r k l e i n e r t . 
stellen, dass die ganz subtilen Ne rvenend fä se r chen in Ges ta l t k le iner Ringe 
endigen, und z w a r vermut l ich un te rha lb des Sarko lemms. K R A U S E e r w ä h n t 
auch geweihar t ige Format ionen , die aber in unseren P r ä p a r a t e n nicht gesichtet 
werden konn ten . Die im Septum ve r l au fenden N e r v e n s t ä m m e ( N . septalis 
dorsalis, N. septalis centralis) gehen am hinteren E n d e des Septums in zwei 
grössere Gangl ien , die BIDDER'schen Gangl ien , über . 
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K a m m e r 
Die histologischen Schichten de r K a m m e r sind das Epi-, Myo- und Endo-
kardium. D a s Epikardium besteht aus kol lagenen Bindegewebsfaserbündeln mit 
zahlreichen elastischen Fasern und ist nach der O b e r f l ä c h e hin von einschich-
tigem Pla t tenep i the l aus länglichen und a u f f a l l e n d f lachen Zellen begrenzt . 
Das Myokardium b i lden querges t re i f te Muske l fase rn , welche — angesichts 
der mann ig fachen A u f g a b e n der K a m m e r — verschiedene Schichten f o r m e n , 
von denen die ober f l äch l iche am einheit l ichsten ist und in Ges ta l t einer 
zusammenhängenden R i n d e das Höh lensys t em der K a m m e r begrenzt . E i n w ä r t s 
schliessen sich de r R i n d e die verschiedenen Systemen angehörenden , verschiedene 
Richtungen e innehmenden Bündel an , welche in vivo die einzelnen N e b e n -
höhlen des kompl iz ie r t en Höh lensys tems — den physiologischen Bedürfn issen 
gemäss — erwei tern oder verengen. 
Das Endokardium besteht auch hier aus faserigem Bindegewebe, dessen 
lockeres System aus kol lagenen Fasern elastische Fasern durchschre i ten . Die 
Epithelzel len, welche e inwär t s das Bindegewebe in einer Schicht begrenzen, 
sind länglich, f lach , und nur do r t gebaucht , w o de r Ke rn liegt. Die e inzelnen 
Kammersch ich ten sind mit N e r v e n f a s e r n reichlich versorgt . Die im Endokar-
dium z iehenden dicken N e r v e n s t ä m m e , sowie die ihnen en tspr ingenden N e r -
venbündel en tha l ten auch markha l t i ge Fasern, welche sich nach Verlus t ihrer 
Markscheide a l lmähl ich den sympathischen Fasern untermischen. 
Das Epikardium durchz iehen lockere Nervengef lech te , deren E n d f a s e r n 
stellenweise in deut l ich w a h r n e h m b a r e n Endr ingen endigen. Die E n d r i n g e sind 
na tür l ich nicht häuf ig , t re ten stellenweise aber scharf he rvor . Ihrer Lokal isa t ion 
und Fo rm nach d ü r f t e n sie — zusammen mi t den auch im Vorho f epikardium 
sichtbaren Endr ingen — die Rezep toren der H e r z w a n d dars te l len. Die im 
Epikardium und stellenweise auch im Endokardium w a h r n e h m b a r e n Endr inge 
sind die ersten Ersche inungsformen der Rezeptoren des Wirbe l t i e rherzens , die 
— im System a u f w ä r t s schrei tend — stetig an Zahl und Grösse zunehmen , u m 
bei den Säugern in Ges ta l t kompl iz ie r te r N e r v e n e n d a p p a r a t e a u f z u t r e t e n . 
H ä u f i g sind Gangl ien und en t lang der N e r v e n s t ä m m e die Nervenze l l en . 
D a s K a m m e r myokardium ist reich an N e r v e n f a s e r n ; die kleineren und 
grösseren N e r v e n s t ä m m e ziehen — ausgehend vom Gebiet des BIDDER'schen 
Gangl ions — grösstenteils r ü c k w ä r t s in de r R indensubs t anz de r Musku l a tu r . 
U n t e r den Fasern f i nden sich d ü n n e r e und dickere, gerade und sp i ra lgewundene , 
und nicht selten auch ganz dicke mi t zuwei len deut l ich he rvo r t r e t ende r M a r k -
scheide. Die dicken Fasern sind in der Regel von a u f f a l l e n d d ü n n e n Fasern 
begleitet, die sich ihnen en tweder eng anschmiegen oder aber , kleinere ode r 
grössere Schlingen und K u r v e n b i ldend, die Bahn de r dicken Fasern kreuz und 
quer durchschrei ten (Abb. 6) . Der Ver lauf der dünnen Fasern in den einzelnen 
N e r v e n b ü n d e l n ist nicht gerade zu nennen, sie bilden hie und da Schlingen 
oder schreiten — ihren ursprüngl ich eingeschlagenen Weg ä n d e r n d — in en t -
gegengesetzter R i c h t u n g f o r t . Charak te r i s t i sch f ü r solche Fasern ist auch ihre 
s treckenweise Ve rd i ckung und anschliessende V e r d ü n n u n g , worauf sie dann 
ohne w a h r n e h m b a r e K a l i b e r ä n d e r u n g kreuz und quer zwischen den Muskel -
fasern dah inz iehen (Abb . 7). In anderen Fällen reihen sich kleinere sowohl in den 
dicken, als auch in den dünnen Fasern fast regelmässig kleinere ode r grössere 
Var ikos i tä ten ane inander , zuwei len in länglich gestreckter Fo rm und a n d e r n o r t s 
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als rund l i che oder ovale Gebilde. In te ressant ist, dass an ein und demselben 
mikroskopischen Bilde die verschiedenen Fasern in dieser H ins i ch t ein ganz 
verschiedenes Hab i tusb i ld aufweisen und überal l auch Fasern in n icht e inmal 
geringer Zahl vo rkommen , an denen keine Spur einer Var ikos i t ä t enb i ldung zu 
entdecken ist (Abb . 8). 
Das Endokardium ist — besonders an de r Austr i t tss tel le des Bulbus cordis 
— überaus reich innervier t , die Fasern bilden vornehml ich in unmi t t e lba re r 
N ä h e des Myokardium^ deut l ich e r k e n n b a r e Gef lech te , deren e inzelne Fasern 
in E n d r i n g e n endigen. Die Ringe sind stellenweise zahlre ich und m a n c h m a l zu 
mehreren be ie inander a n z u t r e f f e n , sie stellen — ebenso wie die aus dem Epi-
und Endokardium mitgeteil ten ähnl ichen Geb i lde — Rezep toren der H e r z -
w a n d d a r . 
B u l b u s cordis 
Der Bulbus cordis hebt sich aus der muskulösen W a n d des l inken K a m m e r -
teiles he rvor , seine Basis ist d ick, wird k r a n i a l w ä r t s a l lmähl ich d ü n n e r und 
geht in den Truncus arteriosus über. Auf das die übliche S t r u k t u r a u f w e i s e n d e 
Epikardium folgt das Myokardium, welches aus quergest re i f ten Muske l fasern 
besteht und deshalb als echter H e r z a b s c h n i t t zu gelten ha t . Seine ausserordent-
lich en twicke l te M u s k u l a t u r besteht vornehml ich aus z i rku lä ren Muskel -
bündeln . E inwär t s ist die M u s k u l a t u r von einer e twa 3 0 — 4 0 /< dicken elasti-
schen M e m b r a n begrenzt , die auch kol lagéné Fasern en thä l t und de r sich das 
typische Endokardium anschliesst. 
I m Epikardium ver laufen grössere N e r v e n s t ä m m e , die aus markha l t i gen 
Fasern und nack ten Achsenzyl indern bestehen. Ihnen ens tpr ingen kle inere und 
grössere, gemischte Fasern en tha l t ende Äste, die a l lmähl ich verzweigen , u m 
dann fe ine Endgef lech te zu f o r m e n . U n t e r den dünnen N e r v e n f a s e r n f inden 
sich auch hier in bet rächt l icher Zahl solche, die in Endr ingen endigen. 
D a s Myokardium ist von verschieden dicken Fasern im wahrs ten Sinne 
des W e r t e s du rchweb t . Zwischen den einzelnen quergest re i f ten Muskelschichten 
wechseln ebenfa l l s Ne rvenge f l ech t e verschiedener Ersche inungsform ab. 
D a r u n t e r bef inden sich auch überaus locker gewirk te . Sie en tha l ten gleicher-
massen dicke, stellenweise besondere Anschwel lungen au fwe i sende und a u f -
fal lend d ü n n e Fasern, die bisweilen dem Verlauf de r dicken Fasern folgen. A m 
E n d e der einzelnen dünnen Fasern, aber auch in ihrem Ver lauf , f inden sich 
häuf ig Endr inge , stellenweise gar zu H a u f e n angeordne t . (Abb. 9) . 
Neben den lockeren Gef lech ten gibt es auch solche, an deren A u f b a u 
zahlreiche Fasern beteiligt sind, und z w a r besonders an Stellen, w o die 
Muskelschicht unmi t t e lba r dem Endokardium auf l iegt . Die Fasern , welche diese 
Gef l ech te zus tandebr ingen , sind vorwiegend d ü n n , so dass sie dem ganzen 
6. Rana ridibunda: H e r z . N e r v e n f a s e r n a u s d e m K a m m e r myocardium a ) q u e r g e s t r e i f t e M u s k e l -
f a s e r b) q u e r g e s t r e i f t e r M u s k c l f a s e r k e r n c) d i c k e N e r v e n f a s e r d ) d ü n n e N e r v e n f a s e r 
c ) V a r i x e . BIELSCHOWSKYSCIICS V e r f a h r e n . V e r g r ö s s e r u n g 6 0 0 X P h o t o g r a p h i s c h a u f ' /« 
v e r k l e i n e r t . 
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Sys tem Endge f l ech t cha rak t e r verleihen. D e r Ver lauf der Fasern in den G e -
f lechten ist s ta rk wellig, o f t sogar z i ckzack fö rmig . Die Fasern sind grösstentei ls 
frei von Var ikos i tä ten , d a f ü r aber reich an Endr ingen , die teils ta tsächl ich t e r -
mina l , teils en t l ang de r Faserstrecke einzeln ode r gepaa r t liegen. Auch von den 
letzteren ist in jedem Falle festzustel len, dass sie End r inge sind, deren 
Z u s a m m e n h a n g nicht e rkennbar ist, oder solche, deren ve rb indende Ästchen 
erst mit s tä rkere r Vergrösserung sichtbar w e r d e n . Die N ä h e des Gef l ech te s zum 
Endokardium und das gewalt ige System d e r E n d r i n g e legen den G e d a n k e n 
nahe, dass hier von einem reichen sensorischen System die R e d e ist, welches in 
d e r Bulbusw&nd als R e z e p t o r a p p a r a t f u n k t i o n i e r t . Auf G r u n d des O r t e s und 
de r S t r u k t u r des Systems ist mit Recht a n z u n e h m e n , dass es sich hier in de r 
T a t um einen Depres so rappa ra t handel t , wie wir ihn im Aor t enbogen der 
höheren Wirbel t ie re vo r f inden . 
h l ' H e r z N e r v e n g e f e c h t .m K a m m e r ^ o W , « ™ . a ) q u e r g e s t r e i f t e M u s k e l f a s e r 
f A M U S k , C l f . r r k 0 r n f d , , c k c N " v e n f a s e r d ) d ü n n e N e r v e n f a s e r e ) V a r i x e 
6 0 0 ? P h ™ 8 T p i N e r v e n g e f l e c h t . B iELscHowsKvsches V e r f a h r e n . V e r g r ö s s e r u n g 
6 0 0 x . F n o t o g r a p m s c h a u f Vs v e r k l e i n e r t . 
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Die N e r v e n e n d i g u n g e n des M y o k a r d i u m s 
N a c h dem Gesagten erhebt sich die Frage, wie sich die N e r v e n f a s e r n , 
welche sämtl iche Tei le des Myokardiums du rchweben , den querges t re i f ten 
Muskeln anschliessen. Diese Frage ist äl teren D a t u m s und im L a u f e der Zeit 
auf verschiedene Weise e rk lä r t worden . Die Ursache h i e r f ü r ist einerseits in de r 
Verschiedenhei t der benu tz ten Me thoden und andererse i ts in der individuel len 
Einstel lung de r einzelnen Forscher zu suchen. U m hier K la rhe i t zu scha f fen , 
wollen wi r kurz die von den einzelnen Unte r suchern ver t re tenen Ansichten in 
dieser Frage überb l icken . 
R A N V I E R ( 1 8 8 0 ) k am an H a n d des S tud iums seiner vergoldeten und 
Osmiumsäure -behande l t en P r ä p a r a t e zu dem Schluss, dass in de r H e r z m u s k u l a t u r 
des Frosches die N e r v e n f a s e r n in das Innere der Muske l fase rn h ine in t re ten , 
8. Rana ridibunda: H e r z . 6 8 S r u n d c n n a c h d e r D u r c h t r e n n u n g d e r b e i d e n Vcgus. I n n e r v a t i o n 
d e s K a m m e r myokardiums. a ) q u e r g e s t r e i f t e M u s k e l f a s e r b ) q u e r g e s t r e i f t e r M u s k e l f a s e r k e r n 
c) E r y t h r o c y t e n d ) N e r v e n s t a m m e ) N e r v e n f a s e r . BiELSCHOWSKYsches V e r f a h r e n . V e r -
g r ö s s e r u n g 160 X . P h o t o g r a p h i s c h auf ' / s v e r k l e i n e r t . 
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aber nicht d o r t endigen, sondern in die benachba r t en Muske l fase rn übe rgehen . 
O P E N S C H O W S K Y (1883) f and auf G r u n d seiner Un te r suchungen an ve rgo lde t en 
R e p t i l i e n h e r z p r ä p a r a t e n , dass die N e r v e n f a s e r n auf den Muske l fase rn in G e s t a l t 
von E n d k ö p f c h e n endigen und niemals in das Innere der M u s k e l f a s e r n 
e intre ten. 
Von den spateren Untersuchern n a h m e n S M I R N O W ( 1 8 9 0 ) und J A Q U E S 
( 1 8 9 4 ) , die das Myokardium des Froschherzens mi t dem E H R L I C H ' s c h e n und 
dem GoLGi'schen V e r f a h r e n untersuchten, f ü r die Rich t igke i t der Fes ts te l lungen 
von O P E N S C H O W S K Y Stel lung. 
H O F M A N ( 1 9 0 2 ) , de r sich eher der Ansicht von R A N V I E R anschloss , 
behaupte te , die N e r v e n f a s e r n t r ä t en weder in die Muske l fasern des Myo-
kardiums ein, noch endeten sie frei , sondern b i lde ten ein z u s a m m e n h ä n g e n d e s 
N e t z w e r k . 
M I C H A I L O V (1908) untersuchte das Froschherz mit de r einen M o d i f i k a t i o n 
des R A M O N Y C A J A L ' s c h e n V e r f a h r e n s und kam zu dem Ergebnis , dass d i e 
Nerven fase rn zwischen den Muskel fasern des Myokardiums f re i endigen , d ie 
Neurof ibr i l len aber wei terz iehen, ohne i rgendwo zu endigen. 
U n t e r Verz icht auf weitere L i t e ra tu rangaben wol len wi r — ges tü tz t au f 
unsere P r ä p a r a t e — unseren eigenen S t a n d p u n k t k u r z umreissen. Die N e r v e n -
fasern durchz iehen , wie wir oben gesehen haben, jeden einzelnen Teil des 
Myokardiums in reicher Fülle und verzweigen a l lmähl ich . D u r c h die 
Verzweigungen ents tehen ganz feine, mit za r ten Var ikos i tä ten d icht bese tz te 
Endfäserchen , und diese endigen in den Muske l fa se rn , unmi t t e lba r u n t e r dem 
Sarko lemm. Dass diese Fasern in der Tat endigen , w i rd in jedem gut gelungenen 
P r ä p a r a t e i n w a n d f r e i e rkennbar . E ine andere Frage aber ist, o b diese R i n g e in 
den Muskel fasern liegen oder sich nur der O b e r f l ä c h e des Sa rko l emms a n -
schlössen. Diese Frage ist mit H i l f e des L i ch tmik roskops k a u m zu en tsche iden , 
aber es gibt dennoch Anha l t spunk te , die wi r bei der Beur te i lung de r gesamten 
Nervenend igungen zu benutzen pflegen und die unseres E rach t ens auch bei d e r 
Bean twor tung de r obigen Frage von en tsche idender Bedeu tung sind. Dieser 
Anha l t spunk t ist die Lokal isa t ion der Endr inge und des Kernes der Muske l f a se r 
im mikroskopischen Bilde. Wenn man nämlich bei einer bes t immten E ins te l lung 
Kern und Endr inge gleichermassen deutl ich w a h r n e h m e n kann , so besteht kein 
G r u n d einen ande ren S t a n d p u n k t e inzunehmen als den, dass auch de r R i n g im 
Protoplasma de r Muskelzel le P la tz n immt . N a c h d e m wi r bei der U b e r p r ü f u n g 
unserer P r ä p a r a t e zah l re iche solche Bilder f anden , sprechen wi r uns entschieden 
d a f ü r aus, — und diesen S t a n d p u n k t haben wir auch f r ü h e r (1937) ver t re ten — , 
dass die N e r v e n f a s e r n in den Muskelzellen des Myokardiums h y p o l e m m a l in 
Gesta l t von Endr ingen endigen. 
D e r Ursprung der intrakardia len N e r v e n f a s e r n 
Die auf das Gebiet der H e r z w a n d en t f a l l enden N e r v e n f a s e r n e n t s t a m m e n 
teils dem Vagus, teils dem Haissympathicus und teils den i n t r a k a r d i a l e n 
Gangl ien . Welche ra r t Fasern die einzelnen histologischen Schichten de r 
W a n d u n g versorgen, kann nur auf G r u n d theore t i scher Über legungen be f r i e -
digend b e a n t w o r t e t werden . Somi t scheint die Fest legung na tür l ich , dass d ie 
das Epikardium und Endokardium innerv ie renden Fasern — entsprechend de r 
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N a t u r der Dinge — dem sensiblen System des Vagus angehören . J e n e Fasern 
aber, die de r Versorgung des Myokardiums d ienen, können allen drei Faser-
g ruppen gleichermassen en t s tammen. Die Frage, welchem der drei Sys teme die 
enzeinen Fasern des Myokardiums angehören , kann — rein auf no rma le 
Ne rvenb i l de r gestützt — nicht b e a n t w o r t e t werden , nu r soviel ist fes tzuste l len, 
9 Rana ridibunda: H e r z . Bulbus cordis. N e r v e n g c f l e c h t u n d N e r v e n e n d i g u n g e n , a ) q u e r g e -
s t r e i f t e M u s k e l f a s e r b ) q u e r g e s t r e i f t e r M u s k e l f a s e r k e r n c) B i n d e g e w e b e d ) B i n d e g c w e b s -
k e r n e ) d i c k e N e r v e n f a s e r f ) d ü n n e N e r v e n f a s e r g) V a r i x e h ) N e r v e n e n d i g u n g . BIEL-
sCHOWSKYSchcs V e r f a h r e n . V e r g r ö s s e r u n g 6 C 0 X . P h o t o g r a p h i s c h a u f Vs v e r k l e i n e r t . 
dass es d icke markha l t ige Fasern sind, die im Myokardium der H e r z w a n d 
überall v o r k o m m e n und den zent ra len V*g«sfasern angehören . Dagegen aber 
kann n icht behaup te t werden, dass die n ich t -markha l t igen Fasern teils s y m p a -
thische Fasern und teils pos tgangl ionäre Fasern de r i n t r aka rd ia l en Gangl ien 
sind. In A n b e t r a c h t dieses Sachverha l tes haben wir zu r En t sche idung der 
Frage exper imente l le E ingr i f f e vo rgenommen . Bei grösseren Seefröschen 
(Rana ridibunda) w u r d e der rechte ode r l inke Nervus vagus unmi t te l -
ba r un t e rha lb des Ggi. jugulare d u r c h t r e n n t . D a die Tiere den Eingr i f l 
ohne jede grössere Erschüt te rung ve r t rugen , haben wi r dann nache inande r — 
später sogar gleichzeitig — beide Vagi durchschn i t t en . I m letzteren Falle war 
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die Mor ta l i t ä t eine ziemlich hohe, aber auch so gelangten wir in den Besi tz 
vieler Tiere, welche die beiderseitige Vago tomie 20, 30, 40 und ga r 50 T a g e 
über lebten. A n den operier ten Tieren w a r festzustel len, dass im K a m m e r m y o -
k a r d i u m die Degenera t ion 20 S tunden nach de r beiderseitigen Vagnsdurch-
t r ennung einsetzt . In den feineren, besonders in den t e rmina len Fasern erschie-
nen die typischen Granula und später k o n n t e auch festgestellt werden , dass e in 
ansehnl icher Teil der Fasern zer fa l len und ve r schwunden w a r . 
Die mit diesem Ver fahren d u r c h g e f ü h r t e n exper imente l len U n t e r s u c h u n g e n 
überzeugten uns auch davon , dass nicht nu r die Fasern des V o r h o f m y o k a r d i u m s , 
sondern auch jene Fasern degenerier t waren , welche de r Versorgung des K a m -
m e r m y o k a r d i u m s dienen. Diese Erscheinung spr icht d a f ü r , dass die zen t r a l en 
Fasern des N. vagus auch in das K a m m e r m y o k a r d i u m h inabre ichen , was n u r 
so zu erklären ist, dass nicht die gesamten Viigwsfasern im Sinus venosus und in 
den Vorhofgang l i en endigen, sondern m a n c h e auch die Gangl ien du rchsch re i t en 
und in de r K a m m e r endigen. Na tü r l i ch k a n n dieses Phänomen auch d a h i n 
e rk lä r t werden , dass die Fasern des K a m m e r m y o k a r d i u m s sämtl ich pos t -
gangl ionäre Fasern sind, die nach beiderseit iger Vago tomie deshalb degener ie ren , 
weil sie aus den in Degenerat ion begr i f fenen Fasern keine Impulse e r h d t e n . 
G a n g l i e n 
Im Froschherzen nehmen drei grössere Gangl ien P l a t z , und z w a r im Sinus 
venosus das REMAK'sche, im unteren Abschni t t de r rechten V o r h o f w a n d d a s 
LuDWic'sche und rechts und l inks vom Septum atriorum d ie beiden BiDDER'schen 
Gangl ien . Bei diesen Gangl ien hande l t es sich in Wirk l i chke i t um Gef lech te , 
welche Nervenze l l en enthal ten . Die Nervenze l len sind re la t iv gross, ih rem K ö r p e r 
en t spr ing t ein einziger For tsa tz , in dem bisweilen die Neuro f ib r i l l en sehr deu t l i ch 
s ichtbar werden . Der For tsa tz — breit , a l lmähl ich verzweigend , oder abe r e t w a s 
ve r jüng t — t r i t t in einen der N e r v e n s t ä m m e ein. Den einen Teil dieser Zellen 
charakter is ieren die spiralen Fasern bzw. die per izel lulären K ö r b c h e n . D i e 
gemachten Beobachtungen, die exper imente l len E i n g r i f f e und die theore t i schen 
Über legungen sprechen d a f ü r , dass die le tz teren Synapsen sind, und z w a r im 
Sinne de r KiRSCHE'schen N o m e n k l a t u r Synapsen mit grossem Transmiss ions -
felde. Ausserdem werden an manchen Zel len, besonders an den in den in ter -
septalen N e r v e n gelegenen, kleinere oder grössere Knö tchen s ich tbar , d ie — 
nach ihrer Lage und Fo rm zu urtei len — als Synapsen mit kleinem Transmi s -
sionsfelde in terpre t ier t werden müssen. 
Die Nervenze l len , sowohl die in den Gangl ien genann ten drei Ge f l ech t en 
l iegenden, als auch jene, d ie sich en t lang des N. septalis dorsalis und N. septalis 
ventralis au f re ihen , geben — mi tsamt ihren For tsä tzen — eine in tensive C h o l i n -
es terasereakt ion, aber nu r an de r Zel loberf läche . Dieser Befund un t e r s t ü t z t 
die morphologische Feststellung, wonach diese Zellen zum System des Nervus 
vagus gehören. Daneben gibt es in den Gang l i en auch Nervenze l l en , we lche 
keine E n z y m r e a k t i o n geben, diese be t rachten wi r als vom N. sympathicus s t a m -
mend . Mi t H i l f e der GöMORi'schen C h r o m h ä m a t o x y l i n - P h l o x i n f ä r b u n g k o n n t e 
zuwei len der N a c h w e i s e rbrach t werden, dass in einem Tei le dieser Gang l i en -
zellen neurosekretor ische Prozesse s t a t t f inden . 
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P e r i k a r d i u m 
Das Perikardium ist eine aussergewöhnlich feine B indegewebsmembran , 
die sich leicht vom Herzbeu te l loslösen lässt. Sie en thä l t reichlich P igment -
zellen und elastische Fasern . Le tz te re liegen stellenweise massenha f t angerei-
chert nebene inander ; nach Resorc in -Fuchs in fä rbung erscheinen diese Stellen 
t ie fschwarz . Sie sind ziemlich reich innervier t . Die kleineren und grösseren 
N e r v e n b ü n d e l und die aus ihnen heraus t re tenden einzelnen Fasern bilden ein 
lockeres Gef lech tsys tem. U n t e r den Fasern be f inden sich d icke und a u f f a l l e n d 
dünne . I h r e Ersche inungs fo rm lässt da rau f schliessen, dass die dicken Fasern 
sensible und die dünnen gefässversorgende Fasern sind. Sensorische N e r v e n e n d i -
gungen k o n n t e n nicht nachgewiesen werden . 
Zusammenfassung 
D i e U n t e r s u c h u n g e n a n S e e f r ö s c h e n (Rana ridibunda) u n d F e u e r s a l a m a n d e r n (Sala-
mandra maculosa) m i t d e r v i t a l e n M e t h y l e n b l a u - M e t h o d e u n d v e r s c h i e d e n e n V e r s i l b e r u n g s -
v e r f a h r e n h a b e n f o l g e n d e E r g e b n i s s e g e z e i t i g t . 
1. D i e N e r v e n f a s e r n , w e l c h e te i ls a u s d e m Vagus, te i ls a u s d e m H a l s s y m p a t h i c u s u n d 
teils a u s d e n i n t r a k a r d i a l e n G a n g l i e n s t a m m e n , d u r c h z i e h e n in r e i c h e r F ü l l e s ä m t l i c h e S c h i c h t e n 
der H e r z w a n d u n d schl iessen sich s o w o h l in d e n a u s B i n d e g e w e b e , a l s a u c h in d e n aus M u s k e l -
f a s e r n b e s t e h e n d e n S c h i c h t e n m i t t e l s k l e i n e r e r o d e r g r ö s s e r e r E n d r i n g e d e n A u f b a u e l e m e n t e n 
des W i r t s g e w e b e s a n . 
2 . E n t l a n g d e r im Sinus venosus z i e h e r . J e n N c r v e n s t ä m m e . a b e r a u c h in d e n S t ä m m e n 
selbst , l iegen grosse u n i p o l a r e N e r v e n z e l l e n a n e i n a n d e r g e r e i h t , d e r e n d i c k e F o r t s ä t z e in d e n 
N e r v e n s t a m m e i n t r e t e n , d i e e i n z e l n e n N e r v e n z e l l e n k e t t e n f ö r m i g m i t e i n a n d e r v e r b i n d e n d d i e 
a l l m ä h l i c h a b n e h m e n d e n F a s e r n e r s e t z e n u n d in R i c h t u n g d e r P e r i p h e r i e v e r m e h r e n . 
3. I m Epikardium u n d Endokardium s ind s o w o h l in d e n V o r h ö f e n , a l s a u c h in d e r 
K a m m e r a m E n d e e ines g rossen T e i l e s d e r F a s e r n d e u t l i c h R i n g e s i c h t b a r , w e l c h e — ih re r 
L a g e u n d S t r u k t u r n a c h zu u r t e i l e n — d ie R e z e p t o r e n d e s H e r z e n s s ind . 
4 . I m Myokardium s o w o h l d e r V o r h ö f e , a l s a u c h d e r K a m m e r b r e i t e n s ich r e i c h e 
N e r v e n g e f l e c h t e a u s , a n d e r e n A u f b a u m a r k s c h e i d c n h a l t i g e p a r a s y m p a t h i s c h e u n d m a r k l o s e 
s y m p a t h i s c h e F a s e r n g l e i c h e r m a s s e n b e t e i l i g e n . D i e G e f l e c h t e g e s t a l t e n s ich b e s o n d e r s an 
j enen S te l l en re ich u n d a b w e c h s l u n g s v o l l , w e l c h e d e m Epi- b z w . Endokardium n a h e l i egen . 
5. D i e N e r v e n f a s e r n , w e l c h e d i e M u s k e l f a s e r n d e s d e s Myokardiums v e r s o r g e n , e n d i g e n 
auf d e n M u s k e l f a s e r n in E n d r i n g e n u n t e r h a l b d e s S a r k o l e m m s . 
6. D i e N e r v e n z e l l e n — n a m e n t l i c h a m G e b i e t e d e r V o r h o f s c h e i d e w a n d — s ind h ä u f i g 
v o n S p i r a l e n u m g e b e n , w e l c h e a u f G r u n d d e r n a c h e x p e r i m e n t e l l e n E i n g r i f f e n e r h a l t e n e n 
m i k r o s k o p i s c h e n B i l d e r v o m Vagus a b s t a m m e n u n d d ie m o r p h o l o g i s c h e G r u n d l a g e d e r i n t e r -
n e u r o n a l e n T r a n s m i s s i o n s i n d . 
7 . I m Bulbus cordis, im Epikardium u n d a m äus se r en Te i l des Myokardiums k o m m e n 
m a s s e n h a f t d i c k e F a s e r n u n d — als E n d s v s t c m de r se lben — r e l a t i v g rös se re E n d r i n g e v o r . 
D ie äus se re E r s c h e i n u n g u n d S t r u k t u r d e r S y s t e m s s p r e c h e n d a f ü r , d a s s — e b e n s o w i e bei d e n 
h ö h e r e n O r d n u n g e n — a u c h h i e r d c p r c s s o r i s c h e F u n k t i o n e n a b l a u f e n d ü r f t e n . 
8. In e i n e m Te i l d e r N e r v e n z e l l e n ist e i n e i n t e n s i v e C h o l i n e s t c r a s e a k t i v i t ä t n a c h w e i s b a r 
u n d im g a n z e n i n t r a k a r d i a l e n S y s t e m l iegen s t e l l enwe i se Z e i c h e n e i n e r N e u r o s e k r e t i o n v o r . 
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U N T E R S U C H U N G E N Ü B E R D I E S T R U K T U R U N D D I E 
I N N E R V A T I O N DER E P I P H Y S E BEI V Ö G E L N 
Von 
A . S T A M M E R 
I n s t i t u t f ü r A l l g e m e i n e Z o o l o g i e u n d B i o l o g i e d e r U n i v e r s i t ä t S z e g e d , U n g a r n 
Das auf dem Zwischenhi rn gelegene e igentümliche O r g a n , die Ep iphyse , 
hat schon seit langem das Interesse de r Forscher erregt , eine entschiedene Stel-
lungnahme hinsichtl ich seiner S t r u k t u r und F u n k t i o n ist aber bis auf den heut i -
gen T a g nicht en twicke l t worden . Im besonderen gilt dies f ü r die Ep iphyse der 
Vögel, deren G r u n d s t r u k t u r du rch die Unte rsuchungen von M I H A L K O V I C Z (5), 
S T U D N I C Z K A (6) und K R A U S E (4) an e inzelnen Vogelar ten z w a r b e k a n n t ist, de-
ren feinere S t r u k t u r und besonders viele wicht ige Fragen der I n n e r v a t i o n aber 
noch de r K l ä r u n g har ren , wie aus der zusammenfassenden M o n o g r a p h i e von 
B A R G M A N N ( 2 ) „ D i e Epiphysis cerebri" deut l ich hervorgeh t . U m hier einige 
Lücken auszufü l l en , haben wi r systematische Unte r suchungen an de r Ep iphyse 
verschiedener Vogelar ten unternommen." ' 
U n t e r s u c h u n g e n s m a t e r i a l und Methodik 
Die Unte r suchungen wurden an der Ep iphyse zahlre icher de r leicht zu-
gänglichen H a u s v ö g e l : H u h n , (Gallus domesticus), P u t e (Meleagris gallopavo), 
Gans (Anser domesticus), En te (Anas domestica) und in geringerer Z a h l an der 
Ep iphyse de r T a u b e (Columba domestica), der Tu r t e l t aube (Turtur turtur), der 
Lachmöve (Larus ridibundus), des Sperbers (Accipiter nisus), der Blässgans (An-
ser albifrons) und des Fischreihers (Ardea cinerea) d u r c h g e f ü h r t . D a s zu Schni t -
ten aufgearbe i te te Mater ia l w u r d e in Hämate in -Eos in , E i senhämatoxyl in bzw. 
nach G Ö M Ö R I ge fä rb t und die I n n e r v a t i o n vorwiegend mit den verschiedenen 
M o d i f i k a t i o n e n des BiELSCHOWSKYschen V e r f a h r e n s untersucht . Besonders schön 
gelang die Dars te l lung der N e r v e n bei A n w e n d u n g einer 4—6°/oigen Si lberni t -
ra t lösung f ü r 3 0 — 6 0 Minuten . N a c h dem Waschen der Schni t te in dest i l l iertem 
Wasser und Inkuba t ion in v e r d ü n n t e r ammoniaka l i scher S i lbern i t ra t lösung (10 
ml 20°/oige AgNOa-Lösung , a l lmähl ich mi t 16 T r o p f e n 22°/oigem Ammonia pura 
liquida und 100 ml dest . Wasser verse tz t ) w u r d e in 3%>igem Forma l in reduz ie r t . 
* F ü r z a h l r e i c h e A n w e i s u n g e n u n d d i e Ü b e r w a c h u n g m e i n e r A r b e i t b i n i ch m e i n e m C h e f , 
H e r r n AKADEMIKER PROF. D R . A. ABRAHAM ZU a u f r i c h t i g e m D a n k v e r p f l i c h t e t . 
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Anatomische Lokal i sat ion 
Die Ep iphyse sämtl icher untersuchter Vögel erwies sich als ein in dem 
zwischen den Grosshi rnhemisphären und dem Kle inh i rn bef ind l ichen engen 
R a u m ver t ika l gelagertes, gewöhnl ich keulenförmiges Gebi lde . Ihre Bes tand te i l e 
sind der dreiseitige py ramiden fö rmige K o p f t e i l mi t abge runde ten Ecken u n d 
rostral ger ichteter Spi tze, der feste, e twas geneigte Stielteil von s tark wechse ln-
der Dicke und Länge, der sich stets dem Plexus chorioideus des d r i t t en V e n t r i -
kels anschliesst. Ein Teil des Plexus chorioideus, als basaler Teil , löst sich beim 
Herausheben de r Ep iphyse — am Stielteil h a f t e n d — ab . (Tafe l 1, A b b . 1). Al le 
drei Teile sind von einer Bindegewebskapsel umgeben, die am Stielteil a m d i c k -
sten ist. Bei den grösseren Epiphysen (z. B. bei der Pu te ) w i rd die a m un te ren 
St ie labschni t t von der Arteria cerebri media an die Ep iphyse h e r a n t r e t e n d e A r -
terie auch mit f re iem Auge sichtbar , die nach Erre ichen des Kopf t e i l e s in zwei 
Äste, einen rostra len und einen dorsalen, ze r fä l l t . Die aus ihnen a u s t r e t e n d e n 
kleineren Arter ien sorgen fü r reiche Gefässversorgung des Kopf te i les . D i e aus 
den Geweben des Kopf te i les zu sammen t r e t enden kleinen Venen sammeln sich 
a m unteren St ielabschni t t in zwei bereits deut l ich s ichtbaren venösen S t ä m m e n , 
die an de r Basis des Stieles in einen dem Sinus rectus de r Säuger en t sp r echenden 
venösen Sinus m ü n d e n . Dieser venöse Sinus z ieht an de r dorsa len Seite de r 
Ep iphyse in de r Bindegewebskapsel , um sich beim Z u s a m m e n t r e f f e n des Sinus 
sagittalis und transversus dem Blutkreislauf de r Dura mater anzuschl iessen. 
Dieser innige K o n t a k t br ingt es mit sich, dass d ie Eo iphyse beim Sezieren zu-
sammen mit den H i r n h ü l l e n herausgehoben werden k a n n . Die V e r b i n d u n g des 
Kopf te i l e s mit den Hi rnhü l l en ist nämlich eine wei taus s tä rkere als das H a f t e n 
des Stielteiles am Plexus chorioideus. 
Histologische S truktur 
Die Ep iphyse gliedert sich auch histologisch — wie aus den Sag i t t a l schn i t -
ten der Ep iphyse der Pu te ersichtlich — in drei Teile (Abb. I).5"* D e r K o p f t e i l 
ist bei allen Vögeln fo l l ikulär s t ruk tur ie r t . Die fo l l iku lä re S t r u k t u r ist auch 
e twas in den Stielteil h inab zu verfolgen, um dann o h n e schar fe G r e n z e in jenen 
Teil des Stieles überzugehen, wo nur lockeres Bindegewebe mit Blutgefässen und 
diese beglei tende N e r v e n s t ä m m e sichtbar werden . Die aus dem Plexus chorioi-
deus als Basalteil heraus t re tende G e w e b s g r u p p e ist charakter i s ie r t d u r c h Gefäss -
schlingen, welche sich abwär t s vereinigen (Ta fe l 1, Abb . 2). Die H a u p t m a s s e 
de r Ep iphyse , de r ganze Kopf t e i l , besteht aus fo l l iku lä rem, d rüsenar t igen G e -
webe. Die Foll ikel der Randzonen sind kleineren und d ie der Mi t t e lpa r t i e grös-
seren Lumens. Die meisten von ihnen en tha l ten ein gut f ä rbba res Sekre t , dessen 
his tochemische Unte r suchung im Gange ist. Die kleineren und grösseren Zel len 
der Foll ikel haben Ependymze l l encha rak te r , ihre K e r n e liegen in mehreren Rei-
hen angeordne t . Zwischen den einzelnen Zellen t r i t t kein so deu t l i cher U n t e r -
schied zutage, auf G r u n d dessen die längeren — wie es S T U D N I C Z K A (6) t a t — als 
Sinneszellen be t rach te t werden könn ten . Selbst in den bes t imrägnie r ten P r ä -
pa ra t en werden keine Sinneszel lenfor tsä tze w a h r n e h m b a r , so dass w i r diese 
** D i e Z e i c h n u n g e n h a t d i e Z c i c h n c r i n unse re s I n s t i t u t e s , F r l . ELISABET DÄNOS a n g e f e r t i g t . 
I. Meleagris gallopavo: S a g i t t a l e r L ä n g s s c h n i t t d e r E p i p h y s e . a ) K o p f t e i l , b) S t ie l te i l , c) Basis , 
d ) Fo l l i ke l , e) N e r v e n s t a m m , f ) B i n d e g e w e b e , g) G e f ä s s s c h l i n g e . V e r g r . 4 0 X , p h o t o -
g r a p h i s c h a u f d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
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Festei lung S T U D I C Z K A S n icht bekräf t igen können . Auch die aus dem i n t e r -
fo l l iku lä ren Bindegewebe mitgeteil ten Nervenze l l en müssen wi r wide r l egen , 
die I m p r ä g n a t i o n de r Ep iphyse der untersuchten Vögel b rach te in ke inem Fal le 
Nervenze l l en z u r Dars te l lung . Die im Bindegewebe zwischen den Fol l ike ln von 
S T U D N I C Z K A mitgetei l ten und auch von H O R T E G A (3) als Nervenze l l en e r w ä h n -
ten Zellen sind u. E. auf G r u n d ihrer Ges ta l t , ihrer S t r u k t u r und ihrer nach 
2. Gallus domesticus: I n n e r v a t i o n d e r E p i p h y s e . a ) B i n d e g e w c b s k a p s c l , b ) F o l l i k e l , c ) i n t e r -
f o l l i k u l ä r e s B i n d e g e w e b e , d ) N e r v e n s t a m m , c ) d ü n n e F a s e r , f ) E n d f a s e r , g) L u m e n . 
V e r g r . 2 0 0 X , p h o t o g r a p h i s c h a u f d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
Si lbe r imprägna t ion zu tage t re tenden Besonderhei ten als Bindegewebszel len zu 
be t rach ten . 
In A n b e t r a c h t der Ta tsache , dass in den Ep iphysen der un te rsuchten Vögel 
n i rgends Zellen a n z u t r e f f e n waren, die als Nervenze l l en hä t ten in t e rp re t i e r t 
werden können , d ü r f t e sich die A u f w e r f u n g der Frage de r Neurosek re t ion w o h l 
e rübr igen . In der L i t e ra tu r über die Ep iphyse der Säuger (2) t auch t abe r diese 
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Frage entschieden au f , und angesichts der Lokal isa t ion der Ep iphyse scheint ein 
Zusammenhang mit dem h y p o t h a l a m o - h y p o p h y s ä r e n System auch nur n a t ü r -
lich. Ausserdem f r a g t es sich nach der Fests tel lung von STUDNICZKA, dass die 
fo l l ikelbi ldenden Zellen Nervenze l l en seien, wie diese Zel len auf die 
Fä rbung mit der zum Nachweise der Neurosekre t ion von G Ö M Ö R I e m p f o h l e n e n 
Methode reagieren. Bei A n w e n d u n g dieses V e r f a h r e n s f ä rb t en sich d ie K e r n e 
der Foll ikelzellen t i e fb lau , ohne jedoch im Ze l lp lasma färber isch A n h a l t s p u n k t e 
f ü r die A n n a h m e einer neurosekretor ischen Funk t ion de r Zellen zu l iefern . 
Die S t r u k t u r der Ep iphyse weicht im Fal le der Vögel — wie aus dem 
Gesagten hervorgeh t — entschieden von de r bei den Säugetieren beobachte ten 
ab, eine Ähnl ichkei t aber besteht dennoch , und das ist die Spe icher fäh igke i t . 
Die Einschlusskörper erscheinen erst im späteren Al t e r ; in de r Ep iphyse unserer 
jungen Hausvöge l sind sie nie nachzuweisen . Z u m ersten Male e r k a n n t e ich sie 
bei einer — ihrem Schnabel nach zu ur tei len — wenigstens 6 — 8 J a h r e a l ten 
Blässgans, später f a n d ich Einschlusskörper auch in der Ep iphyse eines mehrere 
J a h r e al ten Fischreihers. Bei diesen Vögeln werden im in te r fo l l iku lä ren Bindege-
webe der Ep iphyse Einschlusskörper von bet rächt l icher Grösse s ichtbar (Tafe l 1, 
Abb. 3). Ihrer Ersche inungsform nach können sie als K a l k k o n k r e m e n t e gelten, 
wie sie aus der Ep iphyse der Säuger beschrieben worden sind, welche in den 
interseptalen R ä u m e n des Bindegewebes zwischen den Foll ikeln gespreicher t 
werden . Diese R ä u m e sind in de r Ep iphyse junger Vögel nie zu e rkennen . Ein 
interessanter Befund war , dass bei der Un te r suchung der Meningen dieser 
äl teren Vögel die e r w ä h n t e n Einschlusskörper auch in den Gefässen de r H i r n -
häute, insbesondere en t l ang der Venen der Dura malcr überaus deut l ich zu tage -
treten (Tafe l 1, Abb . 4). Unte rsuchungen zu r E rmi t t l ung der näheren N a t u r 
dieser Einschlüsse sind e r forder l ich . 
Mikroskopische Innervat ion 
W a s die Inne rva t ion der Vogelepiphyse b e t r i f f t , sind makroskop i sch 
Ne rvenve rb indungen absolut nicht fes ts te l lbar , mikroskopisch aber w i rd in den 
Schnit ten das reiche vegeta t ive Gef lecht der an die Ep iphyse he ran t r e t enden 
Arteria pinealis deut l ich s ichtbar . Von den verzweigenden Ästen de r Arteria 
pinealis her ziehen zahl re iche N e r v e n s t ä m m e durch das in t e r fo l l iku lä re 
Bindegewebe um die Follikel und bi lden sehr üppige feine Endgef l ech t sys t eme 
heraus. Zwischen den Foll ikeln und pe r i fo l l iku lä r wird eine so re ichhal t ige 
Innerva t ion en twicke l t , wie sie ähnlich nur in sehr wenigen O r g a n e n a n z u t r e f f e n 
ist (Abb. 2). Entgegen anderen Anschauungen muss entschieden festgestell t 
werden, dass die Ep iphyse ein überaus reich innervier tes O r g a n ist. In den in 
ihrem Kopf t e i l bef indl ichen Nervengef lech ten nehmen sehr dünne , stellenweise 
ziemlich s t a r r ve r l au fende Fasern teil, doch hande l t es sich jeden Zwei fe l a b -
schliessend um N e r v e n - und nicht um Gl ia fase rn , wie in Ve rb indung mit de r 
Epiphyse der Säuget iere angenommen w u r d e (Abb. 3). 
Die Unte r suchungen bzgl . des Ursp runges der feinen Fasern der Ep iphyse 
lassen feststellen, dass sie ausschliesslich dem kran ia len Teil des sympa th i schen 
Nervensys tems angehören . 
Beziehungen zu r Commissura posterior oder zum Ganglion babenulae 
konnten in den Ser ienschni t ten nicht erwiesen werden . Auf G r u n d der e rha l tenen 
3. Meleagris gallopavo: I n n e r v a t i o n d e r Fo l l ike l , a ) F o l l i k e l , b ) L u m e n , c) S e k r e t , d ) N e r -
v e n s t a m m , e) p c r i f o l l i k u l ä r e s N e r v e n g e f l e c h t , f ) E n d f a s e r . V e r g r . 4 0 0 < , p h o t o g r a p h i s c h 
a u f d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
Bilder gelangen die N e r v e n der Epiphyse vom Ganglion cervicale supremum 
und den zahlreichen postgangl ionären Fasern de r die Gehi rngefässe beglei tenden 
sympath ischen Gangl ien im Gef lecht der Arteria pinealis zu r Epiphyse . 
Die H a u p t m a s s e der an der Innerva t ion de r Ep iphyse beteil igten N e r v e n -
fasern bilden also die dem sympathischen N e r v e n s y s t e m angehörenden fe inen 
Fasern , welche sich in den per i fo l l ikulären Endgef lech ten verl ieren (Abb . 2 
und 3). An den E n d f a s e r n werden te rminal keine E n d k ö p f c h e n w a h r n e h m b a r 
1. Mclcagris gallo pavo: D i e E p i p h y s e u n d i h r e G e f ä s s e . a ) K o p f t e i l , b ) A r t e r i a p i n e a l i s , c) V e n a 
p inea l i s , d ) Basis , e) S t ie l te i l , f ) S inus rec tus , g ) S i n u s s ag i t t a l i s . C h e m o r e c e p t o r bei + 
a u f f i n d b a r . A n a t o m i s c h e S k i z z e . 
2 . Ardea cincrea: S t r u k t u r d e r Basis d e r E p i p h y s e . M i k r o p h o t o g r a m m . 
3 . Anscr albifrons: K a l k k o n k r e m e n t c in der E p i p h y s e . M i k r o p h o t o g r a m m . 
4 . Anser albifrons: K a l k k o n k r e t e m e n t e e n t l a n g d e r V e n e n d e r D u r a m a t e r . M i k r o p h o t o g r a m m . 
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und auch ein innigerer K o n t a k t zwischen Foll ikelzel len und E n d f a s e r n k o n n t e 
nicht en tdeck t werden, die Endfäse rchen endigen, ve r j üng t , f r e i in den 
Termina lgef lech ten . 
Auch der Stiel der Ep iphyse ist reich innerv ie r t (Abb . 4) . Die im 
Bindegewebe des Stielteiles zu beobachtenden zahlre ichen N e r v e n s t ä m m e 
s tammen grossenteils ebenfa l l s aus dem Plexus de r Arteria pinealis. A n ver -
schiedenen Stellen wi rd die Verzweigung der N e r v e n ä s t e deut l ich e r k e n n b a r 
und im Stielteil, nament l i ch an dessen unterer Strecke, we rden — wie 
imprägnie r te Längsschni t te aus de r Ep iphyse der E n t e zeigen — berei ts auch 
dicke Fasern s ichtbar (Abb . 5) . Das E n d e der d ickeren Fasern b i lde t g e w ö h n -
lich ein lockeres Knäuel . Die typische E n d i g u n g s f o r m der sensiblen Fasern de r 
4. Gallus domeslicus: L ä n g s s c h n i t t d e s Ep iphysens t i e l e s . a ) A r t e r i a p inea l i s , b ) d a s G e f ä s s 
b e g l e i t e n d e s N e r v c n g e f l e c h t , c ) B i n d e g e w e b e , d ) N e r v e n s t a m m , e) v e r b i n d e n d e r S t a m m 
z w i s c h e n d e m St ie l u n d d e m v a s a l e n N e r v e n g c f l e c h t , f ) B i n d e g e w e b s h ü l l e . V e r g r . 2 0 0 X , 
p h o t o g r a p h i s c h a u f d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
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Hirnhü l l e ist diese lockere Knäue lb i ldung . Demnach scheint die die Ep iphyse 
umhül lende Bindegewebskapsel Fasern auch aus de r N e r v e n v e r s o r g u n g de r 
Hi rnhü l l en , sowohl aus dem sympathischen, als auch aus dem cerebralen 
Nervensys tem zu e rha l ten . Die knäuelb i ldenden dicken Fasern d ü r f t e n dem 
Vagus oder dem Trigeminus en t s t ammen . 
5 Anas domestica: I n n e r v a t i o n des B i n d e g e w e b e s des St ie les , a ) d ü n n e N e r v e n f a s e r n e n t h a l -
t e n d e N e r v e n s t a m m e , b) d i c k e Fase r , c) l ocke re s K n ä u e l , d ) B i n d e g e w e b e . V e r g r . 300 X , 
p h o t o g r a p h i s c h a u f d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
Der zum Plexus chorioideus gehörende Basalteil ist gewöhnl ich spärl ich 
mit N e r v e n versehen. En t l ang der Gefässschl ingen werden zuweilen vereinzel t 
N e r v e n s t ä m m e , die d ü n n e und dickere Fasern nebene inander en tha l t en , ge-
sichtet. In teressant ist die Beobachtung, dass sich dor t , w o der Stielteil sich dem 
Plexus chorioideus anschliesst , auf dem Gebiete zwischen den beiden aus de r 
Ep iphyse zusamment re tenden Venens tämmen (mit + bezeichnete Stelle an 
Abb. 1 in T a f e l 1) ein wohlentwickel tes Glomus be f inde t . Die I n n e r v a t i o n 
dieser, das typ ische Bild de r Chemorezep to ren aufweisenden F o r m a t i o n ist 
überaus reich und en t spr ich t der des Glomus caroticum, de r Arteria pulmonalis 
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oder de r a m A o r t e n d a c h liegenden Glomi (Abb. 6) . D u r c h diese T a t s a c h e wi rd 
die A n n a h m e von A B R A H A M (1) bek rä f t ig t , dass C h e m o - und Pressorezep toren 
nicht nu r an den bisher bekann ten Stellen v o r k o m m e n , sondern in k le inerem 
oder grösserem Ausmasse auch anderwei t ig in der W a n d der Blutgefässe, 
nament l i ch an den Verzweigungsstel len, anzunehmen sind. 
6 . Anas domestica: C h c m o r e z e p t o r a n d e r u n t e r e n G r e n z e d e s S t i e l t e i l e s , a ) B i n d e g e w e b s h ü l l e , 
b) d i c k e F a s e r , c ) G / o m « s - Z c l l k e r n e , d ) E n d f a s e r n . V c r g r . 6 0 0 X , p h o t o g r a p h i s c h a u i 
d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
Zusammenfassung 
D i e U n t e r s u c h u n g d e r S t r u k t u r u n d de r I n n e r v a t i o n d e r E p i p h y s e v e r s c h i e d e n e r 
v o g c l a r t e n h a t f o l g e n d e E r g e b n i s s e g e z e i t i g t : 
1. D i e E p i p h y s e d e r V ö g e l ze ig t s o w o h l in a n a t o m i s c h e r u n d h i s t o l o g i s c h e r H i n s i c h t , a l s 
a u c h b z g l . d e r I n n e r v a t i o n n a h e z u ü b e r e i n s t i m m e n d e V e r h ä l t n i s s e . 
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s e k r e t o r i s c h e F u n k t i o n d e s O r g a n e s e r w i e s e n . 
3. D i e K a l k s p e i c h e r u n g k o n n t e bei ä l t e r e n V ö g e l n n a c h g e w i e s e n w e r d e n . 
... 4 _ D i e E P ' P h y s e ist e in re ich i n n e r v i e r t e s O r g a n ; w ä h r e n d sich im f o l l i k u l ä r e n T e i l n u r 
d ü n n e F a s e r n b e f i n d e n , e n t h ä l t d a s B i n d e g e w e b e des S t i c l t e i l e s n e b e n d ü n n e n a u c h d i c k e r e 
N e r v e n f a s e r n . 
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5. D i e ü b e r w i e g e n d e M e h r z a h l d e r F a s e r n g e l a n g t v o m k r a n i a l e n Te i l des s y m p a t h i s c h e n 
N e r v e n s y s t e m s ü b e r d i e Arleria pincalis z u r E p i p h y s e . D i e a n d e r I n n e r v a t i o n des S t ie les 
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Von 
D. G Ä L 
S y s t e m a t i s c h - Z o o l o g i s c h e s I n s t i t u t d e r U n i v e r s i t ä t 
S z e g e d , U n g a r n 
D i e a u s g e d e h n t e V e r w e n d b a r k e i t d e r F lüsse b e w e i s t , d a s s es n i c h t g l e i c h g ü l t i g sein k a n n 
zu wissen , w e l c h ein L e b e n sie f ü h r e n , w i e ih re T i e r - u n d P f l a n z e n w e l t b e s c h a f f e n ist, w i e 
sie s ich d e r M e n s c h z u n u t z e m a c h e n , e v e n t u e l l d i e f ü r ihn s c h ä d l i c h e n L e b e w e s e n o d e r 
K r a n k h e i t s e r r e g e r n e u t r a l i s i e r e n o d e r u n s c h ä d l i c h m a c h e n k a n n . U b e r d i e p l a n k t o n i s c h e n 
L e b e w e s e n d e r T i s z a s ind b e r e i t s z a h l r e i c h e sehr w e r t v o l l e A n g a b e n in d e r L i t e r a t u r e r -
s ch i enen . Diese b e z i e h e n sich a b e r z u e i n e m grossen Te i l a u f d a s M c s o p l a n k t o n , n u r w e n i g e 
be fa s sen sich mi t d e n P r o t o z o e n , u n d a u c h d iese v o r w i e g e n d mi t d e n C i l i a r e n u n d z u m 
k l e i n e r e n T e i l m i t d e n F l a g e l l a t e n . B e t r e f f s d e r R h i z o p o d c n s u c h e n w i r v e r g e b e n s n a c h 
A n g a b e n . Im L a u f e d e r v e r g a n g e n e n a n d e r t h a l b J a h r e w a r ich b e m ü h t , im R a h m e n z a h l -
r e i che r S a m m e l t o u r e n d i e sem M a n g e l a b z u h e l f e n u n d ein a l l g e m e i n e s Bi ld ü b e r d i e R h i z o -
p o d e n f a u n a d e r T i s z a z u e r h a l t e n . 
D i e h y d r o l o g i s c h e n u n d p h y s i o g r a p h i s c h e n V e r h ä l t n i s s e der Tisza 
Die Tisza en t spr ing t mit zwei Armen (Schwarze und Weisse Tisza) im 
Schneegebirge von M a r a m a r o s , ihre Gesamt länge be t räg t 964 km. Ungar i schen 
Boden erreicht sie bei Tiszabecs (758. Flusskm) und verlässt ihn un t e rha lb von 
Szeged (158. Flusskm), so en t fa l l en von ihrer Gesamt länge rund 600 km auf 
ungarisches Gebie t . 
Die beiden Q u e l l a r m e haben bis zu ihrer Vere in igung ein sehr s tarkes 
Gefä l l e (Weisse Tisza 3 4 % , Schwarze Tisza 24°/o), nach ihrem Z u s a m m e n t r i t t 
lässt das Gefä l l e nach und be t räg t bis zu r E i n m ü n d u n g des Viso (e twa 26 k m 
lange Strecke) durchschni t t l i ch 5 % . Von hier bis zu r ungarischen Grenze 
wechseln F lusbe t t s t recken von 2 , 8 — 1 % Gefä l le e inander ab. Bis hierher reicht 
im wesentl ichen die schnellf l iessende Strecke der Tisza, von hier a b w ä r t s hat 
sie nu r oberha lb der E i n m ü n d u n g der Borsava (ein grösseres Gefä l le ( 0 , 8 % ) , 
ganz bis zu r M ü n d u n g be t räg t das Gefä l l e n u r mehr 0 , 1 % oder noch weniger, 
eine A u s n a h m e bi lden nur die ku rzen Strecken oberha lb de r E i n m ü n d u n g e n der 
B e m e r k u n g : V o r l i e g e n d e A r b e i t ist e in A u s z u g a u s d e r D o k t o r - D i s s e r t a t i o n des V e r -
f a s se r s : „ S t u d i e ü b e r d i e R h i z o p o d e n f a u n a d e r T i s z a " . 
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Nebenf lusse , w o ein geringer Anst ieg zu verzeichenen is t : obe rha lb de r S z a m o s -
M u n d u n g 0 , 4 % , obe rha lb der B o d r o g - M ü n d u n g 0 , 3 % und oberha lb de r K ö r ö s -
M u n d u n g 0 , 4 % , w a h r e n d oberha lb der M a r o s - M ü n d u n g schon keine G a f ä l l s -
ve ränderung mehr besteht . 
Auch die mit de r Wasser t reppe von Tiszalök in Berührung s tehende Fluss-
bet ts t recke ha t nu r ein Gefä l le von 0 , 0 — 0 , 1 % . H i e r a u s fo lg t , dass selbst d ie 
wassers tauende W i r k u n g der relat iv nicht a l lzu hohen Wasse r t r eppe auf e iner 
sehr langen Flussbet ts t recke zur Ge l tung k o m m t . D e r Einf luss de r W a s s e r s t a u u n g 
mach t sich auf einer e t w a 50 k m langen St recke von de r Wasse r t r eppe a u f w ä r t s 
bemerkbar , de r Wassers tand ist um 4 — 5 m e rhöh t . Die N i v e a u s c h w a n k u n g e n 
an dieser S t recke sind gering, sie machen jähr l ich k a u m 1 m aus, w ä h r e n d vor 
der E r r i ch tung des S tauwerkes jähr l iche Wasse rn iveauschwankungen von 10 m 
keine Sel tenheit w a r e n . Auf dieser S t recke ist die S t r ö m u n g stark v e r l a n g s a m t , 
die Tisza hat be inahe St i l lwassercharakter , ihre U f e r sind von einer f ü r d ie 
s tehenden Gewässer typischen Vegetat ion bes tanden (Röhr ich te , Binsen-, Aiisma 
plantago und P fe i lk rau tbes t ände ) . Noch wei tere 20 km, ganz bis D o m b r á d , 
(600. Flusskm.) ist de r Einfluss des S t auwerkes nachweisba r , doch nehmen hier 
die N i v e a u s c h w a n k u n g e n schon grössere Ausmasse an. 
Die Tisza bewegt sich von Tiszabecs bis zu r E i n m ü n d u n g de r Bor sava 
(etwa 17 k m Strecke) in einem steinigen, kieselhalt igen Flussbet t l angsam v o r -
wärts , nu r auf der e twa 1,2 km langen St recke oberha lb de r B o r s a v a - M ü n d u n g 
steigt das Gefä l l e auf 0 , 8 % und die S t römung ist beschleunigt . Bei n iedr igem 
Wassers tand ist das Wasser in dem steinigen Bett sehr k la r und von grosser 
Durchsicht igkei t (mi t de r SnccHi-Scheibe gemessen 1—2 m). Von der E i n -
m ü n d u n g der Borsava bis zur T u r - M ü n d u n g ( e twa 3,3 km) lösen den Kies im 
Flussbett a l lmähl ich Sand und Sch lamm ab und info lge der de r au fgewi rbe l t en 
Sand- und Schlammtei lchen lässt die Durchs ich t igke i t des Wassers nach. Von 
de r T u r - M ü n d u n g abwär t s , ganz bis zu ihrer E i n m ü n d u n g in die D o n a u fliesst 
die Tisza in ihrem sandigen, schlammigen Flussbet t und ihr Wasser ist i n fo lge 
der Tu rbu l enz sehr wenig durchsichtig, gewöhnl ich 2 0 — 3 0 cm, o f t abe r auch 
weniger . Eine A u s n a h m e bildet lediglich die S t recke oberha lb der Wasser te r rasse 
bei Tisza lök , w o mi t dem Langsamerwerden de r S t r ö m u n g die T u r b u l e n z 
geringer wird und die grösseren Minera lpa r t ike lchen schon nieders inken, so 
dass die Durchs ich t igke i t des Wassers steigt. 
Die Tisza en thä l t wei taus mehr schwebendes Mate r ia l als die D o n a u o d e r 
viele andere europäische Flüsse, durchschni t t l i ch 1 0 — 2 0 0 mg/1 , an manchen 
Stellen und bei höherem Wassers tand steigt dieser Wer t sogar über 550 mg /1 
(bei T á p é , obe rha lb de r M a r o s - M ü n d u n g w u r d e n a m 17. I I . 1955 bei 10 cm 
Durchs ich t igke i t 570 mg/1 gemessen). An dem O b e r e n - T i s z a - L a u f ist d ie Menge 
des schwebenden Mate r i a l s geringer als durchschn i t t l i ch . Bei Tiszabecs w u r d e n 
aus dem kieselhalt igen Flussbet tabschni t t nu r bei wenig durchs ich t igem, t rüben 
Wasser solche Wer te mitgeteil t (bei 420 m m Durchs ich t igke i t 193 mg/1) . Bei 
niedr igem Wassers tand ist das Wasser hier sehr k la r und so auch die Menge des 
schwebenden Mate r i a l s eine minimale. 
Die p H - W e r t e des Wassers der Tisza bewegen sich gewöhnl ich zwischen 
6,0 und 8,2, meistens werden 7 ,5—7,8 p H gemessen. D e r G e h a l t an gelöstem 
Sauers tof f be t räg t gewöhnl ich 7 — 1 2 mg/1, kann abe r fa l lweise auch mehr ode r 
weniger ausmachen . 
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U n l e r s u c h u n g s m e t h o d e n 
Die Sammelexped i t ionen wurden nach Mögl ichkei t so organis ier t , dass 
wir mi t dem Sammeln an der oberen Region der zu un te rsuchenden Tisza-
Strecke begannen und unge fäh r dann an den nächsten Sammelp l a t z kamen , wenn 
vermut l ich die Wassermasse dor th in gelangte, aus de r wir z u v o r unsere Proben 
geschöpf t h a t t e n . Auf diese Weise konn ten wi r bei unseren S a m m e l f a h r t e n 
nahezu ein- und dieselbe Wassermasse in ihrem Lauf begleiten, w o d u r c h die 
ört l ich bedingten Veränderungen besser zu s tudieren waren . 
V e r w e n d e t w u r d e ein P l a n k t o n n e t z N r . 25 und mögl ichts aus de r 
S t römungs l in ie oder nahe derselben Mate r ia l geschöpf t . Zuwei len w u r d e n die 
Sammlungen durch Schlammproben und Schabscl von Steinen und ande ren im 
Wasser bef ind l ichen Gegenständen e rgänz t . Die R h i z o p o d e n f a u n a dieser 
Mater ia l ien unterscheidet sich nicht wesent l ich von der im P l a n k t o n ge fundenen 
und soll d a h e r gemeinsam mit dieser besprochen werden . 
D a s gesammel te Mater ia l w u r d e in Phiolen lebend a u f b e w a h r t und — 
falls möglich — einige S tunden nach dem Sammeln mit de r A u f a r b e i t u n g 
desselben begonnen. W a r dies nicht möglich, so wurden die o f f enen Phiolen am 
schatt igen O r t (zwischen den Fenstern) a u f b e w a h r t , welche M e t h o d e sich gut 
b e w ä h r t ha t . Im Falle von Sch lammproben und Schabsein empf i eh l t es sich, 
mit de r A u f a r b e i t u n g erst am nächsten Tage zu beginnen, da inzwischen die 
durch das Sammeln aufges tör te Lebe^so rdnung wiederhergestel l t ist und die 
Mehrzah l de r Rh izopoden in der ober f lächl ichen Schicht des Sch lammes zu-
samment r i t t , wodurch das Aufa rbe i t en wesent l ich er leichter t und beschleunigt 
wi rd . 
Sofern eine A u f a r b e i t u n g des Mater ia l s an O r t und Stelle nicht möglich 
war , t r ach te te ich diese innerhalb einiger Tage nach der H e i m k e h r von dem 
Sammelaus f lug zu bewerkstel l igen; nach meinen E r f a h r u n g e n kommen inner-
halb dieser Zeit in de r Fauna wesentl ichere Veränderungen nicht zus tande . 
Die Unte r suchungen wurden in erster Linie an lebenden Tieren v o r -
genommen und später , fa l l s nötig, nach en tsprechender Beobachtung die T ie re 
in einem Gemisch aus Ess igsäure-Formol-Subl imat f ix ier t , wobei meistens auch 
der Nukleolus s ichtbar wurde . Der G a n g der A u f a r b e i t u n g w a r fo lgender : 
1 T r o p f e n Wasser, auf dem O b j e k t t r ä g e r mit einem Deckgläschen von 1 8 X 1 8 
mm zugedeckt , w u r d e unter Mik roskop mit H i l f e des Kreuzt isches in allen 
Richtungen eingehend untersucht und die Zahl de r ge fundenen Ind iv iduen der 
einzelnen Ar t en registriert (in der zusammenfassenden Tabel le sind die in den 
einzelnen Proben ge fundene Id iv iduen e inget ragen) . Inzwischen w u r d e n auch 
Zeichnungen und M i k r o p h o t o g r a m m e von den Tieren hergestellt . 
Es w u r d e n auch die Mündungss t recken der Nebenf lüsse untersucht , e iner -
seits um zu e rmi t te ln , wor in sich ihre R h i z o p o d e n f a u n a von der de r Tisza u n t e r -
scheidet und andrersei ts um festzustellen, von welchem Einf luss die Nebenf lüsse 
auf die R h i z o p o d e n f a u n a der Tisza sind. Zu diesem Zweck wurden Proben aus 
de r Tisza oberha lb de r E i n m ü n d u n g de r Nebenf lüsse , aus den Nebenf lüssen und 
aus der Tisza un te rha lb der E i n m ü n d u n g de r Nebenf lüsse eingeholt , wo das 
Wasser de r Tisza mit dem des b e t r e f f e n d e n Nebenf lusses schon völl ig ve r -
mischt w a r . 
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W ä h r e n d des Sammeins w u r d e zei tweise auch das p H , de r gelöste 
Saue r s to f fgeha l t und die Alka l i t ä t des Wassers nach de r M A U C H A sehen semi-
m i k r o - M e t h o d e on O r t und Stel le g e p r ü f t . 
Gleichzei t ig w u r d e n auch die Wassers tandsverhä l tn isse berücks icht ig t , d ie in 
meiner Disser ta t ion graphisch dargestel l t sind, hier abe r wegen P l a t z m a n g e l nu r 
k u r z e rör te r t werden sollen. Hins ich t l ich des Wassers tandes w u r d e n die 2 — 3 
Wochen vor der Sammlung registr ierten W e r t e in Be t rach t gezogen. 
Die A u f a r b e i t u n g des Mate r i a l s e r fo lg te in de r Arbe i t nicht in c h r o n o -
logischer Reihenfolge , sondern nach Jahresze i ten , da ich so u n g e f ä h r eine 
E in jahresper iode erhielt . 
K u r z e B e s p r e c h u n g der e i n z e l n e n S a m m l u n g e n 
a) S a m m l u n g a m 7 . - 9 . I I . 1960. 
Drei Wochen vor de r S a m m l u n g w a r das Wasser der Tisza n iedr ig , d a n n 
zog einige Tage vor der S a m m l u n g eine grössere S t römungswel le f lu s sabwär t s . 
Wasse r t empera tu r der Tisza 0 — 0 , 2 ° C. A n der obersten St recke Treibeis , nu r 
a m U f e r eine e twa 3—4 m bre i te z u s a m m e n h ä n g e n d e Eisdecke. Bodrog, K r a s z n a 
und die Tisza bei T o k a j sind zugef ro ren . 
T r o t z der Wasse r t empera tu r von 0 ° C kamen anlässlich de r e inzelnen 
Sammlungen auch lebende Organ i smen zum Vorschein, so z. B. in de r bei 
Väsa rosnameny un te rha lb de r S z a m o s - M ü n d u n g e n t n o m m e n e n P r o b e einige 
Ind iv iduen von Rota to r ien (Pbilodina), Tardigrada-, Nematoda- und Annelida-
Arten , in der Krasna einige entwickel te Ind iv iduen und Larven einer C o p e -
p o d e n a r t (Cyclops) sowie in der Tisza bei T o k a j einige Philodinaexemplare. 
Von den Rhizopoden f a n d ich n u r leere Schalen vor, und z w a r in den f ü n f 
eingeholten P l ank tonp roben die leeren Gehäuse von 14 R h i z o p o d e n a r t e n . A m 
häuf igs ten und in der grössten I n d i v i d u e n z a h l kamen Ccntropyxis aculeata 
und Centropyxis constricta zu r Beobachtung. A m reichsten an R h i z o p o d e n ist 
die K r a s z n a mit 8 Arten, von denen ich 4 in de r Tisza nicht a n t r a f . 
O b diese Rh izopodena r t en auch während des W i n t e r s im Flusse leben oder 
nu r s ekundä r dahingelangen, soll in wei teren Unte r suchungen entschieden 
werden . 
b) Sammlung vom 3 .—6. I V . 1959. 
Drei Wochen vor der S a m m l u n g zog eine grosse F lu twe l l e die Tisza h inab , 
die eine E rhöhung des Wassern iveaus um 4 m zur Folge ha t t e . E t w a 10 T a g e 
vor der S a m m l u n g wurde de r niedr ige Wassers tand kons tan t und nur N i v e a u -
veränderungen von wenigen cm beobachte t . W a s s e r t e m p e r a t u r 9 — 1 2 ° C , p H 
zwischen 6,9 und 7,6. 
Die 24 eingeholten P roben enthiel ten insgesamt 27 R h i z o p o d e n a r t e n , ihre 
Ver te i lung w a r fo lgende : In de r Tisza 26 Ar t en , in de r Szamos 6, in de r 
K r a s z n a 7 Ar ten (von denen eine, Difflugia amphora, die in de r K r a s z n a in 
grosser I n d i v i d u e n z a h l a n z u t r e f f e n ist, in der Tisza n icht v o r k a m ) und in de r 
Bodrog 5 Ar ten . 
Einige Rh izopodena r t en t r a t en in a u f f a l l e n d hoher I n d i v i d u e n z a h l zu t age : 
in de r Tisza bei Tiszabecs Cochliopodium obscurum, Difflugia gramen, Arcella 
rotunda var. aplanata, bei T i sza lök : Phryganella paradoxa, in de r K r a s z n a : 
Difflugia amphora, Pontigulasia spectabilis, Cyphoderia margaritacea und in 
de r Bodrog Arcella rotunda var. aplanata. 
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c) Sammlung am 19,—24. VI. 1959. 
Vor der S a m m l u n g h a t t e eine grosse F lu twel le binnen wenigen Tagen eine 
E rhöhung des Wassern iveaus um mehr als 3 m he rvorge ru fen , die einige T a g e 
vor der Sammlung mit sehr hohem Wassers tand kulminier te . W ä h r e n d de r 
Sammelper iode ging das Wasser s tändig und schnell z u r ü c k . Wasse r t empera tu r 
der Tisza 1 9 — 2 1 ° C , p H 7 ,38—7,73, de r Szamos 28,8, de r K r a s z n a 21 ( p H 
7,65) und de r Bodrog 25 ,1° C , p H . 7,38. 
Die 14 eingeholten P roben enthie l ten zusammen 24 R h i z o p o d e n a r t e n , von 
denen 21 in der Tisza v o r k a m e n . Domin ie rende Ar ten sind Centropyxis 
aculeata, Centropyxis conslricta und Arcella rotunda var. aplanata, die mit 
relat iv geringer Ind iv iduenzah l ver t re ten , aber in fas t allen Proben a n z u t r e f f e n 
sind. Die übrigen Ar t en erscheinen im al lgemeinen sehr sporadisch, a m reichsten 
an Rh izopodena r t en ist die Kraszna (mit 12 Ar ten , von denen zwei : Difflugia 
oviformis und Arcella vulgaris, in de r Tisza n icht zu r Beobachtung kamen) . 
In de r Bodrog leben fas t ausschliesslich Difflugia gramen und Arcella gibbosa 
in hoher I n d i v i d u e n z a h l , daneben f a n d ich nur 1 E x e m p l a r von Amoeba guttula 
vor, die in der Tisza n icht nachweisbar war . O b e r h a l b de r S z a m o s - M ü n d u n g 
lebten in dem an de r Wasserober f läche t re ibenden ge lb l ichbraunen Schaum je 
ein E x e m p l a r von Difflugia mammillaris, Centropyxis constricta und Arcella 
rotunda var. aplanata, w ä h r e n d in dem gelbl ichbraunen Schaum auf de r Sza-
mos Rhizopoden nicht gesichtet werden konn ten . 
d ) S a m m l u n g am 22 —28. V I I , 1959. 
Vor de r S a m m l u n g ist die Tisza f lach , wegen den sommerl ichen Regen-
fä l len ist de r Wassers tand stets verschieden. W ä h r e n d de r Sammelze i t zog von 
Vásá rosnamény — infolge des Hochwassers in der Szamos — eine kleinere F lu t -
welle die Tisza h inab , die viel schwebenden De t r i tus mit sich f ü h r t e und das 
Wasser sehr undurchs ich t ig machte , w o d u r c h auch das Mate r i a l sammeln 
erschwert w a r , weil nach ein paa r Malen E in tauchen das P l a n k t o n n e t z mit 
Detr i tus te i lchen v e r s t o p f t war . Wasse r t empera tu r 2 4 — 2 6 ° C , p H 7 ,16—7,58 . 
Auf der Tisza oberha lb de r S z a m o s - M ü n d u n g und bei T isza lök s c h w i m m t eine 
gelbl ichgrüne N e u s t o n m e m b r a n „Wasse rb lü te" , die reichlich Euglenen en thä l t 
(bei Tiszalök ist die Wasserb lü te wei taus intensiver , die ganze Wasser f l äche ist 
mit einer N e u s t o n m e m b r a n überzogen) . 
In den 14 eingehol ten Proben f a n d ich insgesamt 21 R h i z o p o d e n a r t e n , 
gewöhnlich mit geringer Ind iv iduenzah l . Die Ver te i lung der Ar t en ist fo lgende : 
Tisza 18, Szamos 7 Ar t en (von denen 3 — Arcella hemispbaerica, Cyphoderia 
laevis und Euglypha laevis — aus der Tisza nicht zum Vorschein kamen) , Bod-
rog 4 Ar ten (von denen Arcella hemispbaerica in de r Tisza vermisst w u r d e ) und 
Sa jó 3 Ar ten . D o m i n i e r e n d e Ar ten sind Arcella rotunda var. aplanata und 
Arcella discoides, die gewöhnl ich in mi t t l e re r oder geringer I n d i v i d u e n z a h l in 
den meisten Proben v o r k a m e n . Im Sajó domin ie r t Arcella vulgaris in grossen 
Massen, ihr Einf luss ist auch bei T i sza tü red noch spürbar , wo sie noch mas-
senhaf te r a n z u t r e f f e n ist. 
e) Sammlung a m 1 2 . - 1 8 . I X . 1959. 
Vor und w ä h r e n d de r Sammlung ist de r Wassers tand der Tisza — von 
einigen cm N i v e a u s c h w a n k u n g e n abgesehen — s tagnierend, überaus niedr ig . 
Wasse r t empera tu r 6 — 7 ° C , p H 7—7,3 . Bei Tiszabecs ist das Wasser überaus 
durchsicht ig (2—3 m), w i rd aber wei ter a b w ä r t s s t a rk t r ü b . Das Wasser de r 
Bodrog ist infolge der e ins t römenden gerbsäurehal t igen Abwässer bräunl ich 
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ve r f ä rb t , hier machen rund 90°/o des P l ank tons die R o t a t o r i e n (Philodina) aus , 
welche auch in de r B o d r o g - M ü n d u n g massenhaf t nachwe i sba r sind. In den a u s 
dem ö s t l i c h e n H a u p t k a n a l bei Tetet len e n t n o m m e n e n P l a n k t o n p r o b e n d o -
minier t Codonella cratera (Cil iate) massenhaf t . 
In den 16 eingeholten P l a n k t o n p r o b e n konn ten 29 R h i z o p o d e n a r t e n 
nachgewiesen werden . Die Ar tenver te i lung ist fo lgende : Tisza 28, K r a s z n a 10 
Ar ten (von denen die Testacca sp. II in der Tisza n icht gesichtet wurde ) , Sza -
mos 8 Ar t en , Bodrog 5 und ö s t l i c h e r H a u p t k a n a l 2 A r t e n . Die in den meis ten 
Sammelproben beobachte ten Ar ten waren Arcella rotunda var. aplanata, Ar-
edia diseoides und Cyphoderia margaritacea. Die St recke bei Tiszabecs v e r f ü g t 
über eine hohe A r t e n - und auch Ind iv iduenzah l , es kamen insgesamt 21 A r t e n 
zum Vorschein, von denen 8 auf der unteren Flussstrecke weder aus de r T i sza , 
noch aus den Nebenf lüssen nachweisbar waren . Ausserdem f a n d ich Hyalodiscus 
korotnevi nu r in der Kraszna und Difflugia pyrijormis n u r in de r T i sza 
oberha lb der Bodrog, al lerdings nur in je e inem E x e m p l a r . 
T a x o n o m i s c h e B e m e r k u n g e n 
Von einer ausführ l ichen taxonomischen Beschreibung al ler in de r T i s z a 
ge fundenen R h i z o p c d e n a r t e n will ich Abs tand nehmen und nur die bisher n icht 
de te rmin ie r ten Ar t en bekanntgeben, unter denen sich eventuel l auch neue A r t e n 
bef inden . 
1. Euglypha sp. (Tafe l 1, Abb . 1). 
Fo rm und S t r u k t u r der Schale s t immen mit der von Euglypha alveolata 
überein. H i n t e n ein ku rze r D o r n . Länge de r Schale 100—105 u, Brei te 5 0 — 
54 u. In de r Tisza selten, ich f and zusammen d re ima l je ein E x e m p l a r : ober -
und un te rha lb de r B o d r o g - M ü n d u n g bei T o k a j sowie bei Szeged u n t e r h a l b de r 
M a r o s - M ü n d u n g . 
2. Testacea sp. / . (Tafe l 1, Abb. 2) . 
Schale e l l ip to id , seitlich e twas abgef lacht , O b e r f l ä c h e mit Q u a r z k ö r n c h e n 
bedeckt . M u n d ö f f n u n g e twas schräg abgeschni t ten , e l l ipsenförmig, von e inem 
brei ten Kragen umgeben. Am Hin t e r ende 3 k r ä f t i g e , d icke Dornen . Länge o h n e 
Dornen 180—205 u, Breite 118—125 ,u, Länge de r D o r n e n 2 0 — 2 5 |i. In d e r 
Kraszna a m 8. I I . 1960. zwei leere Schalen. 
3. Testacea sp. II. (Tafe l 1, Abb . 3). 
Schale ovo id , seitlich s tark z u s a m m e n g e d r ü c k t , Obe r f l ä che mi t Q u a r z -
körnchen bedeckt . M u n d ö f f n u n g quer abgeschni t ten , e l l ipsenförmig mi t g l a t t e m 
R a n d . H in t e r e s Schalenende ver jüngt , setzt sich nach d icho tomischer V e r -
zweigung in zwei kleinen Dornen fo r t . Länge 172 // , Breite 100 b z w 43 ,u. 
Ebenfa l l s eine leere Schale in der K r a s z n a a m 12. I X . 1959. 
4. Testacea sp. III. (Tafe l 1, Abb . 4). 
Schale e i fö rmig , die Obe r f l ä che decken grosse, f lache , du rchs i ch t ige 
Q u a r z p l ä t t c h e n . M u n d endständig, rund , von kleinen Q u a r z k ö r n c h e n umgeben . 
H in t e r e s Scha lenende e twas verschmäler t und setzt sich d a n n in einem d i cken , 
grossen H ö c k e r f o r t . Länge 122 u, Breite 72 ii. In der Tisza bei T o k a j o b e r h a l b 
de r B o d r o g - M ü n d u n g (552. Flusskm.) f a n d ich a m 16. I X . 1959 eine leere 
Schale. 
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Z u s a m m e n f a s s u n g 
A u s d e r o b e r e n S t r e c k e d e r a u f u n g a r i s c h e m B o d e n f l i e s senden T i s z a u n d d e n M ü n d u n g s -
geb ie t en d e r h i e r b e f i n d l i c h e n N e b e n f l ü s s e h a b e ich im L a u f e v o n 5 S a m m l u n g e n i n s g e s a m t 
73 P l a n k t o n - , S c h l a m m - u n d S c h a b s e i p r o b e n e i n g e h o l t . I n d e m g e s a m m e l t e n M a t e r i a l k o n n t e n 
48 R h i z o p o d e n a r t e n n a c h g e w i e s e n w e r d e n , v o n d e n e n 44 e i n w a n d f r e i b e s t i m m t w e r d e n 
k o n n t e n , w ä h r e n d d i e ü b r i g e n 4 b i s h e r n i c h t zu i d e n t i f i z i e r e n w a r e n . 
D i e e r h a l t e n e n E r g e b n i s s e k ö n n e n — a n g e s i c h t s i h r e r S t r e u u n g - n i c h t e i n m a l e in 
a n n ä h e r n d e s Bi ld v o n d e r R h i z o p o d e n f a u n a d e r o b e r e n S t r e c k e d e r T i s z a g e b e n u n d l a s sen 
auch k e i n e w e i t g e h e n d e n S c h l u s s f o l g c r u n g e n zu . I ch h a t t e a u c h n ich t b e a b s i c h t i g t , i n n e r h a l b s o 
k u r z e r Z e i t ein v o l l s t ä n d i g e s Bi ld ü b e r d i e R h i z o p o d e n f a u n a d e r T i s z a zu geben , s o n d e r n n u r 
e ine Basis f ü r d i e w e i t e r e , w e s e n t l i c h e i n g e h e n d e r e u n d s y s t e m a t i s c h e r e A u f a r b e i t u n g z u 
g e w i n n e n g e s u c h t , im R a h m e n d e r e r ich a u c h a u f d i e A s s o z i a t i o n s v e r h ä l t n i s s e d e r R h i z o p o d e n , 
ih re S a p r o b i t ä t s c h a r a k t c r i s t i k a u sw . e i n g e h e n m ö c h t e . 
D i e V e r t e i l u n g d e r 48 R h i z o p o d e n a r t e n g e s t a l t e t s ich wie f o l g t : T i s z a 44 , S z a m o s 17, 
K r a s z n a 19, B o d r o g 11, S a j ó 3 u n d ö s t l i c h e r H a u p t k a n a l 7 A r t e n . 
A u s d e r T i s z a k a m e n an d e n e i n z e l n e n S a m m e l s t e l l e n 6 — 7 R h i z o p o d e n a r t e n z u r B e o -
b a c h t u n g , a u s g e n o m m e n d i e S a m m e l s t e l l e bei T i s z a b e c s , w o s o w o h l d i e A r t e n - , a l s a u c h d i e 
I n d i v i d u e n z a h l e i n e w e s e n t l i c h h ö h e r e w a r . In d e r T i s z a a l l g e m e i n v e r b r e i t e t e A r t e n s ind 
Arcella rotunda var. aplanata, Centropyxis aculeata, C. constricta u n d Cypboderia marga-
ritacea, d i e g e w ö h n l i c h in m i t t l e r e r o d e r k l e i n e r I n d i v i d u e n z a h l in d e n m e i s t e n S a m m c l p r o b e n 
a n z u t r e f f e n s i n d . D i e ü b r i g e n A r t e n k o m m e n ä u s s e r t s s p o r a d i s c h v o r . 
I n d e r S z a m o s k a m e n bei d e n e i n z e l n e n S a m m l u n g e n 6 — 7 A r t e n mi t r e l a t i v n i e d r i g e r 
I n d i v i d u e n z a h l v o r . D i e d o m i n i e r e n d e n A r t e n w a r e n Centropyxis aculeata u n d Centropyxis 
constricta. Cypboderia laevis, d i e ich h i e r n u r e i n m a l in g e r i n g e r I n d i v i d u e n z a h l a n t r a f , k a m 
sonst n u r v o n d e r u n t e r e n T i s z a s t r e c k e z u m V o r s c h e i n . 
D i e K r a s z n a v e r f ü g t s o w o h l ü b e r e i n e r e i c h e A r t e n a l s a u c h ü b e r e i n e a n s e h n l i c h e 
I n d i v i d u e n z a h l . D i e d o m i n i e r e n d e n A r t e n s ind Difflugia amphora, Arcella rotunda var. 
aplanata u n d Arcella gibbosa, d i e bei a l l e n S a m m l u n g e n z u m V o r s c h e i n k a m e n . In g r ö s s e r e n 
M e n g e n f a n d e n sich d a r ü b e r h i n a u s Cypboderia margaritacea, Dtfjlugia gramen u n í / Ponti-
gulasia spectabilis. V o n d e n in d e r K r a s z n a l e b e n d e n R h i z o p o d e n a r t e n w u r d e n Difflugia 
oviformis, Testacca sp. / . u n d Testacea sp. I I . in d e r T i s z a v e r m i s s t . 
A u c h in d e r B o d r o g m a c h t sich d e r E i n f l u s s des T i s z a l ö k c r S t a u w e r k e s b e m e r k b a r . D a s 
W a s s e r n i v e a u e r f ä h r t im L a u f e des J a h r e s k a u m V e r ä n d e r u n g e n , d a s W a s s e r f l i ess t l a n g s a m , 
es h a t S t i l l w a s s e r c h a r a k t e r . A n R h i z o p o d e n a r t e n ist es a r m , d i e h ä u f i g s t v o r k o m m e n d e F o r m 
ist Arcella rotunda var. aplanata. 
A u s d e m S a j ó zu s a m m e l n h a t t e i ch l e i d e r n u r e i n m a l G e l e g e n h e i t . D a s W a s s e r s t a n d 
sehr h o c h , s t r ö m t e schne l l u n d w a r t r ü b . In d e n h i e r e n t n o m m e n e n P r o b e n w i m m e l t e n 
Arcella vulgaris in g rossen M e n g e n , d a n e b e n f a n d ich led ig l ich 2 b z w . I E x e m p l a r v o n 
Difflugia gramen u n d Arcella discoides. D i e a u s d e m S a j ó in d i e T i s z a g e l a n g t e n r e i c h l i c h e n 
Arcella W g a r / ' i - M a s s e n w a r e n in d e r T i s z a selbst n o c h bei T i s z a f ü r e d n a c h w e i s b a r , h i e r 
a l l e r d i n g s s c h o n in w e s e n t l i c h g e r i n g e r e r I n d i v i d u e n z a h l . 
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^MOFLIJ Umax DUJ . 
Amoeba gultula D u j . 
Amoeba limicola RHUMBLER 
Amoeba gorgonia PEN. 
Amoeba vespertilio PEN. 
Amoeba lerricola EHR. 
Amoeba radiosa D u j . 
A. radiosa v. granulifera PEN. 
Hyalodiscus korotnevi MERESCHK. 
Cochliopodium obseurum PEN. 
Difflugia mammillaris PEN. 
Dijjlugia gramen PEN. 
Difflugia amphora LEIDY 
Difflugia lanceolala PEN. 
Difflugia acuminata EHR, 
Difflugia pyriformis PETRY 
Difflugia glohulosa D u j . 
Difflugia oviformis 
Difflugia elegans PEN. 
Difflugia curvicaulis PEN. 
Pontigulasia spectabilis PEN. 
Lequeresia spiralis EHR. 
Phryganella paradoxa PEN. 
Centropyxis aculeata STEIN 
Centropyxis constricla DEFL. 
Centropyxis arcelloides PEN. 
Arcella vulgaris EHR. 
Arcella discoides EHR. 
Arcella gibbosa PEN. 
A. rotunda v. aplanata DF.FL. 
Arcella hemisphaerica PETRY 
Arcella catinus PEN. 
Nebela collaris LEIDY 
Cyphoderia laevis PEN. 
Cyphoderia margaritacea EHR. 
С . margaritacea v. major PEN. 
Cyphoderia trochus PEN. 
Pareuglypha reticulata PEN. 
Euglypha alveolate LEIDY 
Euglypha ciliata EHR. 
Euglypha brachiata LEIDY 
Euglypha laevis PETRY 
Euglypha sp. 
Trinema lineare PEN. 
Trinema enchelys EHR. 
Testacea sp. I. 
Testacea sp. II. 
Testacea sp. I I I . 
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O C C U R E N C E O F M I C R O T U S O E C O N O M U S M E H E L Y I 
EHIK (1928) A L O N G T H E RIVER T I S Z A 
L . H A V R A N E K 
I n s t i t u t f o r S y s t e m a t i c Z o o l o g y of t h e U n i v e r s i t y , 
S z e g e d , H u n g a r y 
Dur ing the research of the r iver T i sza mammalogica l invest igat ions were 
pe r fo rmed by the a u t h o r on the f lood p la ins of the Lower-Tisza , so a m o n g 
others a t the 197 r ive r -km in t h e reservat ion named Saser. 
Col lect ings were p e r f o r m e d on 1 5 — 2 0 Aug. , 1960. T h e hole list of the 
m a m m a l s collected will be enumera te on an o ther place. H e r e a re published 
only the specimens collected on 17. Aug. , which succeeded to catch a male 
specimen of Microtus oeconomus mehelyi. 
This d a y the t r aps were set out on the most humid p a r t of the area , next 
to the b a c k w a t e r . O n this a rea the fo l lowing species were col lected: T h e 
dominan t s Talpa europaea and Apodemus sylvaticus, the subdominan t s Micro-
mys minutus pratensis and Sorex araneus, and rares Sorex minutus and Microtus 
oeconomus mehelyi. Measures of the l a t t e r are the fo l lowings : 
head + t r u n k = 118 m m 
= 46 m m 
h ind- foo t = 20 m m 
ear = 1 1 m m 
(See also Figs. 2. a n d . 3.) 
Microtus oeconomus mehelyi was k n o w n till now on the fo l lowing places 
in the K a r p a t - b a s i n : Somor j a and Bos in Czecho-SIovakia , Neusiedel in Eas t -
Austr ia , R a j k a in W e s t - H u n g a r y , F o n y o d and Balatonle l le at the lake Bala ton 
and Agasegyhaza in the m i d d l e of the H u n g a r i a n A l f o l d . T h e new place of 
occurence lies about 80 k m dis tance to t h e east f r o m the next k n o w n occurence 
(Agasegyhaza) . (Fig. 1.) T h e ecological circumstances in the new-p lace a re 
corresponding to the o ther k n o w n b io tops of the species. T h e holes o f Microtus 
oeconomus mehelyi a re d i f f e r e n t f r o m them of the o ther l i t t le mammals . T h e 
holes described by M E H E L Y were observed also by the a u t h o r in Saser. T h e 
specimen collected was ca thed in on of these holes w i th a mouse t rap of 
Hohenhe im. 
T h e de te rmina t ion was p e r f o r m e d wi th the aid of the descr ipt ions of 
M E H E L Y ( 3 ) , E H I K ( 1 ) , a n d S Z U N Y O G H Y ( 4 ) . 
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F i g . 1. O c c u r e n c e of Microtus occonomus méhelyi in t h e K â r p à t - b a s i n 
For the revision a n d t h e a p p r o v a l of the de t e rmina t ion a u t h o r is ve ry 
g ra t e fu l to academician P R O F . D R . G . K O L O S V Â R Y and to f i rs t assistant D R . A . 
H O R V Â T H . 
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Fig . 2 . C r a n e o f the s p e c i m e n c o l l e c t e d b y t h e a u t h o r 
A u t h o r ' s f o t o . 
Fig 3. S k i n o f t h e s p e c i m e n c o l l e c t e d by t h e a u t h o r . 
A u t h o r ' s f o t o . 
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D A S LEBEN DER T I S Z A XI. 
Z O O L O G I S C H E B E I T R Ä G E ZUR K E N N T N I S DER E N T W I C K L U N G 
D E R F A U N A D E S T I S Z A T A L E S 
Von 
L . H A V R A N E K , G . K O L O S V Ä R Y sowie I . S T E R B E T Z 
(Kol labora to ren der Arbei t sgemeinschaf t f ü r T i sza fo rschung) 
Inhalt : 
1. Einle i tung ( G . K O L O S V Ä R Y ) 
2. Al te und neue — von uns noch nicht ve rö f f en t l i ch t e — Beiträge (KOLOSVÄRY) 
3 . Faunenbe i t räge aus den J a h r e n 1 9 5 9 und 1 9 6 0 ( I . S T E R B E T Z ) 
4. Die nagenden und insektenfressenden kleinen Säugetiere der M a r o s - M ü n d u n g 
( L . H A V R A N E K ) 
5. Zusammenfas sung (G. K O L O S V Ä R Y — L . H A V R A N E K ) 
6. S c h r i f t t u m 
1. E in le i tung 
Im R a h m e n unse re r G e m e i n s c h a f t s a r b e i t h a b e n sich d ie d r u c k f e r t i g c n A r b e i t e n d e r m a s s e n 
a u f g e t ü r m t , dass sie v o n d ieser Z e i t s c h r i f t w e d e r d e r Re i che noch a u f g e n o m m e n , n o c h p u b l i z i e r t 
w e r d e n k ö n n e n . U n s e r I I I . k o l l e k t i v e r A r t i k e l k a n n seines g rossen U m f a n g e s w e g e n ( 2 0 0 S e i t e n ) 
v o r l ä u f i g n i c h t e r s che inen . D a s M a n u s k r i p t ( P . 1—80) u n s e r e r [V . k o l l e k t i v e n M i t t e i l u n g 
w u r d e d e r A c t a Bio log ica , d i e im V e r l a g e d e r U n g a r i s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n z u 
B u d a p e s t h e r a u s g e g e b e n w i r d , e i n g e r e i c h t , d o c h k ö n n e n w i r a u c h i h r e V e r ö f f e n t l i c h u n g n i c h t 
a b w a r t e n u n d h a b e n u n s so z u r P u b l i k a t i o n des v o r l i e g e n d e n k u r z e n V . k o l l e k t i v e n A r t i k e l s 
en tsch lossen , d a dessen U m f a n g se ine D r u c k s e t z u n g e r m ö g l i c h t . E r e n t h ä l t d ie w ä h r e n d d e r 
J a h r e 1959 u n d i 9 6 0 e i n g e l a u f e n e n B c o b a c h t u n g s d a t e n , e r g ä n z t d u r c h e in ige ä l t e r e B e i t r ä g e , 
zu d e r e n A u f a r b e i t u n g u n d P u b l i k a t i o n sich erst j e t z t G e l e g e n h e i t g e b o t e n h a t u n d d ie a l s 
E r g ä n z u n g de s d ie l i t e r a r i s c h e Z u s a m m e n t s t e l l u n g unse res I. k o l l e k t i v e n A r t i k e l s e n t h a l t e n d e n 
Tei les g e d a c h t s ind . U b e r d a s in te ressan tes t e E r g e b n i s des J a h r e s 1959 d ie f ü r d ie u n g a r i s c h e 
F a u n a neue Urnatella gracilis LEIDY Bryozoa, w u r d e in e inem g e m e i n s a m e n A r t i k e l v o n P r o f . 
KOLOSVÄRY u n d P r o f . ABRICOSSOV ( M o s k a u ) in d e m russ ischen „ Z o o l o g i c s e s z k i j J o u r n a l " be -
r i ch t e t . D ie se r k o l l e k t i v e A r t i k e l d o k u m e n t i e r t — o b z w a r er a u s s e r h a l b u n s e r e r g e g e n w ä r t i g e n 
Serie l ieg t — im wesen t l i chen d i e A r b e i t d e r z u r E r f o r s c h u n g d e r T i sza ins Leben g e r u f e n e n 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t . 
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2. A l t e und n e u e — v o n u n s noch n i c h t v e r ö f f e n t l i c h t e B e i t r ä g e 
H i n s i c h t l i c h de r k o n s e r v a t i v e n A r t e n k o n n t e ich fes ts te l len , das s Riparia 
riparia d u r c h ih r N i s t e n in d e n L ö s z w ä n d e n z u r E ros ion derse lben b e i t r ä g t , d a 
bei a n h a l t e n d e n R e g e n p e r i o d e n ihre N e s t e r e i n s t ü r z e n und den V o r d e r g r u n d 
d e r L ö s z w a n d z i n n e n a r t i g a u s z a c k t . 
B e t r e f f s de r e las t ischen A r t e n liegen B e o b a c h t u n g e n v o r , w o n a c h d e r F u c h s 
n ich t n u r Vögel und Mäuse , s o n d e r n auch K a r p f e n (1) als N a h r u n g in seinen 
Bau s ch l epp t . D a s Ersche inen von W i l d s c h w e i n e n in den G a l e r i e n w ä l d e r n bei 
Szeged u n d an de r M a r o s - M ü n d u n g w u r d e w ä h r e n d d e r J a h r e 1 9 5 9 — 1 9 6 0 
fes tges te l l t (6). 
Von den p rogress iven A r t e n erschien zue r s t 1959 d ie Bryozoe Urnatella 
gracilis de ren V e r b r e i t u n g von de r südl ichen L a n d e s - G r e n z e ganz N o r d bis T i s z a -
f ü r e d nachgewiesen w u r d e (G. K O L O S V Á K Y — D . G Á L ) . 
V o n den regressiven A r t e n k ö n n e n hier d ie meinerse i t s noch n ich t m i t g e t e i l -
ten D a t e n v e r ö f f e n t l i c h t w e r d e n : 
H a u s e n , S tö r , W o l f , P e l i k a n , S c h w a n , R e i h e r , K r a n i c h (18) ; H a u s e n (13 , 
1, 3 ) ; Re ihe r (9) ; A a l (8 ,10) ; Barbus petényii, Alburnus mento, Alburnus bi-
punetatus (7), Canis lupus, bei T i s za lök n i s t end (15) , Cygnus musicus ( 1 — 3 ) ; 
T r a p p e ( 1 — 3 ) ; P e l i k a n ( 1 — 3 ) . 
V o n uns b isher n ich t b e k a n n t g e g e b e n e F u n d e bzgl . d e r U r s ä u g e r aus d e m 
P le i s tozän des T i s za t a l e s : M a m m u t — T ö r ö k b e c s e , T i s z a a b á d , Algyö , C s á n y (1) . 
Cervus megacerus — T i s z a d a d a (2). „ U r - B ü f f e l " — Ti szabe rce l ( 1 — 3 ) . 
3. F a u n e n d a t e n a u s d e n J a h r e n 1959 u n d 1960 
Sasér , 3. V. 1959. D o m i n i e r e n d e V o g e l a r t e n : Corvus frugilcgus, cca 4 5 0 — 
5 0 0 E x e m p l a r e ; S u b d o m i n a n t e A r t e n : Ardea cinerea cca 60 und Sturmis sturnus 
cca 3 0 E x e m p l a r e . 
K ö r t v é l y e s , 3. V. 1959. Es d o m i n i e r t e Sturnus sturnus mit cca 140 E x e m -
p l a r e n . A m 4. V. sah ich cca 150 E x e m p l a r e d ieser A r t . 
Sasér , 4 . V. 1959. D o m i n a n t e Ar ten w a r e n : Corvus jrugHegus, cca 3 5 0 — 
400 E x e m p l a r e , s u b d o m i n a n t : Sturnus sturnus m i t cca 9 0 und Ardea cinerea 
mit cca 6 0 E x e m p l a r e n . Dase lbs t a m 13. V I . d o m i n a n t Corvus frugilegus m i t 
cca 3 5 0 — 4 0 0 , sowie Nycticorax nycticorax m i t cca 102 und Egretta garzetta 
mit cca 104 E x e m p l a r e n . S u b d o m i n a n t e A r t e n w a r e n Corvus rr.onedula m i t cca 
70, Ardeola ralloides m i t cca 52 und Sturnus sturnus m i t cca 50 E x e m p l a r e n . 
K ö r t v é l y e s , 15. V I . 1959. D o m i n a n t w a r Corvus monedula m i t cca 80 und 
Sturnus sturnus m i t cca 50 E x e m p l a r e n . 
Sasér, 15. V I . 1959. D o m i n a n t w a r Corvus frugilegus mit cca 7 0 0 — 7 5 0 
und s u b d o m i n a n t Egretta garzetta m i t cca 141, Nycticorax nycticorax m i t cca 
65 und Ardea cinerea m i t cca 5 0 — 5 2 E x e m p l a r e n . 
L a b o d á r : 17. V I . 1959. Als D o m i n a n t e A r t w a r Corvus monedula m i t cca 
180 u n d als S u b d o m i n a n t e Sturnus sturnus m i t cca 51 u n d Ardea cinerea m i t 
cca 50 E x e m p l a r e n ve r t r e t en . 
I n u n d a t i o n s r a u m de r T i s z a in H ö h e v o n S z e g v á r , 17. V I . 1959: Es d o m i -
n i e r t e Sturnus sturnus m i t cca 41 e x e m p l a r e n . Bei C s o n g r á d f a n d e n sich am 
17. V I . 1959. in de r M e h r z a h l Corvus frugilegus cca 31 E x e m p l a r e . A m I n u n -
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d a t i o n s r a u m bei Percsora waren in der grössten Zahl Corvus monedula ver t re -
ten cca 12 Exempla r e . 
Kör tve lyes , 18. V I . 1959. D o m i n a n t w a r Sturnus sturnus mit cca 150— 
180 und s u b d o m i n a n t Corvus monedula mit cca 5 0 — 6 0 Exempla r en . 
Saser, 1—2. V I I I . 1959. Es domin ie r t e Corvus frugilegus mit cca 300 und 
Egretta garzetta mit cca 351 Exempla ren ; s u b d o m i n a n t : Nycticorax nycticorax 
mit cca 78 Exempla ren . 
Saser, 13. I X . 1959. D o m i n a n t Egretta garzetta mit cca 280 und subdonii-
nan t Passer montanus mit cca 70 E x e m p l a r e n . 
Saser, 9. X . 1959. D o m i n a n t Anser albifrons mit cca 2000 und subdomi-
nant Phasianus colchicus mit cca 4 5 — 5 0 Exempla r en . 
Saser, 10. X I I . 1959. Es domin ie ren Anser albifrons m i t cca 120 und 
Anas platyrbynchos mit cca 500 Exempla r en . S u b d o m i n a n t waren Anas crecca 
mit cca 70, Phasianus colchicus mit cca 50 und Pyrrhula pyrrhula mit cca 50 
Exempla r en . A m nächsten Tage: Anas platyrbynchos: cca 150 und Anser albi-
frons: cca 60 Exempla re . 
Hypolais pallida k am neuerdings bei Szeged, Röszke, M a k ö , und Saser vor . 
In teressant ist noch die Beobachtung von E G O N S C H M I D T , de r Ardeola ibis am 
14. V I . 1959. im To ten A r m bei Saser sah. Auch ich beobachte te sie am 1. und 
2. V I I I . 1959. 
Säuger bei Saser bzw. Kör tve lyes im J a h r e 1959: D o m i n a n t w a r Talpa 
europaea und Mus spicilegus. Vers t reut kamen v o r : Sorex araneus, Crocidura 
leucodon, Erinaceus roumanicus, Myotis myotis, Eptesicus serotinus, Vulpes 
vulpes, Lutra lutra, Mustela erminea, Mustela nivalis, Mustela putorius. Subdo-
minan t : Fiber zibethicus, Arvicola terrestris, Apodemus sylvaticus, Rattus nor-
•vegicus, Citellus citellus, Capreolus capreolus. 
Säuger bei Kör tve lyes im J a r h e 1960. Capreolus capreolus, Vulpes vulpes, 
Martes Joina, Mustela erminea, Mustela nivalis, Fiber zibethicus, Sus scrofa 
scrofa, Lutra lutra, Mustela putorius, Arvicola terrestris. 
Orni tho log i schc Da ten , 1960. D o m i n a n t a m 4. IV . 1960. Anas platyrbyn-
chos: 250 Paare , Turdus pilaris cca 200, Sturnus sturnus cca 600 und Hirundo 
rustica cca 200 Exempla re . S u b d o m i n a n t : Corvus monedula m i t cca 80 E x e m -
plaren. 
Saser, 4 — 5 . IV. 1960. D o m i n a n t wa ren Anser albifrons, mit cca 400, 
Corvus frugilegus mit cca 500, Sturnus sturnus mit cca 200, Nycticorax nycti-
corax m i t cca 200 Exempla ren und subdominan t Ardea cinerea m i t cca 50 b z w . 
Corvus monedula mit cca 60 Exempla ren . 
4. Die nagenden und i n s e k t e n f r e s s e n d e n 
Kle insäuger der T i s z a — M a r o s - W i n k e l s 
Mein Forschungsgebiet w u r d e a m rechten M a r o s - U f e r im U m g e b u n g des 
6,5 F l u ß - K m von Szeged ausgewähl t . Die Auswahl dieses Gebietes w u r d e d a -
durch berecht ig t , d a ß das P r o g r a m m der T isza-Forschung schl ießt sich auch die 
Forschung der Mündungsgebie te der N e b e n f l ü H e ein. Orn i tho log i sche und 
malakologische Ergebnisse wurden von diesen Gegend schon ve rö f fen t l i ch t . 
Diese f r ü h e r e n Forschungen werden du rch die hier publ iz ier te Beobachtungen 
über Säugetieren gewissermaßen ergänzen. 
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Ein Teil des Gebietes s teht un te r f o r s tw i r t s cha f t l i chen Bearbe i tung , d e r 
a n d e r e Teil ist ein Inunda t i ons -We idenwa ld . 
a) I n u n d a t i o n s - W e i d e n w a l d : D e r u rsprüngl iche W e i d e n w a l d w u r d e u m 
a " S 5 e , r 0 d , e t u n d , spa ter d u r c h eine neue Bauman lage ersetzt . T y p i s c h f ü r 
diese Weidenbes tande ist der hochgrad ige U n k r a u t w u c h s , vielenorts b i lde t 
Kubus caesius ein fast undurchdr ingl iches G e s t r ü p p . 
b) junge W a l d a n l a g e n . Im J a h r e 1952 w u r d e das bis dah in l a n d w i r t s c h a f t -
lich bearbei tete Gebiet mit Quercus robur und Acer negundo a u f g e f o r s t e t , auch 
gibt es einige Parzel len m i t Pinns nigra Bes tänden. H i e r f i nde t sich e b e n f a l l s 
reichlich Kubus caesius und auch Phragmites communis. Le tz te re b i lde t be-
sonders an der Parze l le 9 g röße re Bestände. Zu e r w ä h n e n sind noch die d a s 
Gebiet durchz iehende zwei A l t a rme „ N a g y d ö g " und „Széke ly -dög" , die beide 
teils als Wasserable . ter bei Übe r schwemmungen und teils - in weniger wasser -
reichen J a h r e n — als l andwi r t schaf t l i chen Kul tu rgeb ie t e dienen. 
D a s Maros -Ta l w u r d e von Verfasser seit Augus t der J a h r e 1959 p l anmä i? ig 
untersucht . W ä h r e n d dieser Zei t wurde festgestell t dal* das Leben de r o b e n -
genannten zwei Teile des Gebietes verschieden ist. Der üppige U n t e r w u c h s de r 
Weidengebusche mi t nassere und käl tere M i k r o k l i m a birgt in sich wen ige r 
Nage t i e r e als die hoher gelegene, junge W a l d a n l a g e n , die auch t rockene re u n d 
w ä r m e r e Lichtungen haben. Eben da rum w a r die mehrzah l der N a g e t i e r e von 
den jungen Waldan lagen zum Vorschein g e k o m m e n . 
M e t h o d e n 
In beiden Teilen des Gebietes wurden D r a h t f e d e r f a l l e n ausgelegt. A u ß e r 
D r a h t f e d e r f a l l e n habe ich auch verschiedene Lochfa l l en und l e b e n d -
ragende Kistenral len benutz t und bediente mich beim Sammeln der T i e r e sowohl 
der L i n i e n a u f n a h m e als auch der Methode de r G e l ä n d e d u r c h k ä m m u n g (16) , 
w o d u r c h wahrscheinl ich wird, d a ß ein g r o ß e r Teil de r d o r t lebenden K l e i n -
sauger in die Fal le gerä t und so ein de r Wirk l i chke i t en t sprechendes Bild 
resultieren wi rd . Die e ingesammelte Tiere w u r d e n als Balgen konserv ie r t 
Ergebnisse 
Zwischen de r Fangergebnissen im S o m m e r und H e r b s t bes tanden k e i n e 
wesentl ichen Abweichungen , ausgenommen d ie Zeit de r Maisern te , w o wegen 
de r zahlreichen liegengeblieben Maiskolben nur wenige Tiere ein O p f e r d e r 
Fallen wurden . D a s Gebie t neigt sich in os t -west l icher R ich tung , hier liegen d ie 
Locher im al lgemeinen oberf lächl icher und ihr Ausgang ist süd-südwes t l i che r 
Lage. Die Beute liess n u r zu r Zei t der ernsteren herbst l ichen Regengüsse und 
dann nach dem Schneefal l im J a h r e 1960 nach. Der o h n e vo rangehende Frös te 
e in t r e f f ende Schnee fiel auf den schlammigen Boden und erst d a n n t r a t e n 
Fros te ein, so dass die O b e r f l ä c h e des Schnees vereiste. Dies w a r insofe rn n a c h -
teilig, als auf der eisigen Krus te die Spuren de r kleineren Tiere n i ch t zu ve r -
folgen waren . D i e spä tere Schelze t ra t sehr plötzl ich ein, die re la iv grossen 
Mengen Schneewassers sickerte in die Löcher hinein und r ichtete zah l r e i che 
N a g e r zugrunde . Viele Mäuse f lüchte ten auch in die benachba r t en G e h ö f t e A n 
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Stellen, w o im Sommer ihre Schadens t i f tung k a u m o f f e n b a r wurde , ve ru r -
sachten sie im Win te r erhebl iche Schäden. 
Auch die nach der Schneeschelze eingetretenen Frös te waren von weitge-
henden Einf luss auf das Leben de r kleinen Säugetiere. So w a r w ä h r e n d der 
M ä r z f r ö s t e der Mäuse fang ein ve r schwindend kleiner, die wenigen erbeute ten 
Exempla r e waren nur in die Löchfa l le gegangen. N a c h vo rübe rgehende r E r -
w ä r m u n g setzte am 6. M ä r z wiederum rauhe W i t t e r u n g ein. I n f o l g e des 
zwei tägigen Schneefal les und der A b k ü h l u n g auf — 3 G r a d w a r die Bewegung 
d e r Säuger wiederum ve rminder t . Bis gegen Ende M ä r z t r a t bei massigen T e m -
pera turans t ieg re la t iv t rockenes und windiges Wet t e r ein. U n t e r de r ge-
t rockne ten Laubdecke waren nun schon mehrere bewohn te Löcher zu beob-
ach ten . Ergebnisreiche Fänge er fo lg ten in den höhergelegenen Tei le des Waldes . 
Die milde M ä r z w i t t e r u n g hielt auch im A n f a n g Apr i l noch an , die 
Bewegung der Säuger w u r d e immer reger, die Vorp l ä t ze vor den bewohn ten 
Löchern wurden übera l l gesäubert und auch die von den Löchern f o r t f ü h r e n d e n 
Spuren verrieten regelmässige Bewegung. Bei S o n n e n u n t e r g a n g ha t te ich 
Gelegenhei t mehrere Apodemus sylvaticus-Exemplare zu beobachten . 
Im Apr i l stiess ich auch auf die Hüge lnes tgebäude de r Mus spicilegus 
auf einem Maisfe ld neben den Parzel len 5 und 6 des Waldes von 
Vetye (auf G r u n d des Berichtes des Förs ters B. MACSAI). Die Hüge lnes tgebäude 
wiesen die von P E T É N Y I ( 4 ) angegebene S t r u k t u r au f , sie enthie l ten selbst im 
Apr i l noch e twa 250 g Setar ia-Rispe. Das Nest b e f a n d sich d a r u n t e r , a l lerdings 
bedeutend t iefer , als von P E T É N Y I beschrieben. Mögl icherweise häng t die T ie fe 
des Nes tes auch von de r S t r u k t u r des Bodens ab. A m Inunda t ionsgeb ie t liegt 
re la t iv lockerer Boden vor , in dem die Tiere ihre Nes ter bis zu 7 0 — 8 0 cm. tief 
anlegen. In keinem de r beiden Nes te r waren aber ihre Bewohner a n z u t r e f f e n . 
Der höchstgelegende Teil de r Wa ldan l age ist die 10 Parzel le , die an 
einigen Aren auch Pinus nigra en thä l t . D i e hier aufgeste l l ten Fallen (50 Stück) 
deu te ten auf s tarke Bewegung hin ; 16 waren be rühr t worden und wiesen 
Nagespuren au f , während 4 auch Beute enthie l ten: 2 Apodemus sylvaticus und 
2 Mus spicilegus. Die im Weidenge l ände aufgestel l ten Fal len auch 50 Stück 
waren schon von weniger Er fo lg begleitet. H i e r w a r die Mäuse Bewegung im 
al lgemeinen weit geringere, gleichzeitig f anden sich wegen der reichen Insek ten-
und R e g e n w u r m - F a u n a zahlreiche Mau lwur f sgänge . Auch ist Erinaceus 
roumanicus überwiegend hier a n z u t r e f f e n . Die Spur eines Igels f ü h r t e zu einem 
Fasanennes t ; die vers t reu ten Eierschalen Hessen ve rmuten , dass die N e s t e r auch 
regelmässig geraubt w e r d e n . 
Gleichzei t ig k o n n t e ich auch einen Microtus arvalis e inholen, obwohl 
dieses T ie r kein s tändiger Bewohner des Inundat ionsgebie tes der M a r o s ist und 
aus den Fängen sowohl im Herbs t als auch im Früh l ing hervorgeht , dass es sich 
innerha lb der Inundat ionsgebie tes selbst nicht in den Landwi r t s cha f t l i chen 
Ku l tu ren gerne a u f h ä l t . In den ausserhalb des Schu t zdammes in l a n d v i r t s c h a f t -
lichen Ku l tu ren zu r Kon t ro l l e aufgestel l ten Fallen waren in jedem Fal le Micro-
tus arvalis E x e m p l a r e gefangen . 
A n f a n g Mai her rsch te wiederum launenhaf te res W e t t e r ; die s tärkste 
A b k ü h l u n g w a r am 4. Mai zu verzeichnen, als auch Reif und Bodenf ros t im 
W a l d e festzustel len waren . 
Die Un te r suchung des Weidenwaldes beim 5. Fluss k m gestal tet sich wegen 
der dichten Rubus-Bes tänden überaus schwierig. Die bei der f r ü h e r e n R o d u n g 
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(um 1900) en ts tandenen Erdg ruben sind nicht zugeschü t te t worden und d a h e r 
auch heute noch in grösserer ode r kleinerer Fo rm v o r h a n d e n . D a r ü b e r h i n a u s 
f inden sich 1,5 m hohe Hüge l , die mit Weiden bes tanden sind. Z w i c h e n den 
5 — 6 m, an d ichteren Stellen 2 — 3 m v o n e i n a n d e r en t f e rn t en W e i d e n b ä u m e 
hat sich eine sehr üppige Un te rwuchs en twicke l t , d ie nu r hie und da von 
kleineren Lichtungen un te rbrochen ist. N e b e n den W u r z e l n de r W e i d e n s t ä m m e 
en tdeck te ich in kleinen Erdhüge ln seitlich zah l re iche Löcher , von denen a b e r 
nu r wenige b e w o h n t waren . Auf diesem f lach-hügel igen Gebiet w u r d e n je 3 0 
D r a h t f e d e r f a l l e n und einige Lochfal len angelegt . Ergebnis : 4 Apodemus sylva-
hcws-Exemplare . Als Ergebnis der Sammlung von K . M Ü L L E R k a m von de r 
Wa ldpa rze l l e 2. das einzige E x e m p l a r von Mus minutus zum Vorsche in , de r 
das männ l i che Tier mit de r H a n d a m W a l d r a n d e gefangen hat te . In de r N ä h e 
des Fundor t e s be f inde t sich eine Mischwalds ied lung , in de r das charak te r i s t i sche 
Nes t von Mus minutus t r o t z al ler unseren Bemühungen n icht a u f z u f i n d e n w a r . 
Meine Untersuchungen blieben auch d a n n noch auf die W e i d e n b e s t ä n d e 
beschränk t und ich legte Fal len an drei verschiedenen Zonen a n : in einer t i e fen 
Erdgrube , auf e inem Hügel und endlich an einer L ich tung in der d u r c h s c h n i t t -
lichen H ö h e des Geländes , die zu 75°/o mit Gräse rn bedeckt war . W i e schon des 
ö f te ren , f a n d ich auch diesmal in den t ieferen Gebie ten keine Mäuse, was even-
tuell d a m i t zu erklären ist, dass die t ief l iegenden Gebie te s tä rker a b k ü h l e n , 
mehr T a u en tha l t en , es gibt viele Mau lwur f sgänge , der Boden feuch te r ist, und 
diese Fak to ren gemeinsam das Leben der Mäuse ungüns t ig beeinflussen. D a s 
einzige Apodemus sylvaticus-Exemplar kam von den höher gelegenen Geb ie t 
zum Vorschein. Sein Fa rbe und Grösse w a r gleich den übrigen bisher e robe r t en 
Tiere. 
Viele Mau lwur f sgänge erwiesen sich als o h n e ode r nu r mit e inem kle inen 
E r d h ä u f c h e n versehene, der O b e r f l ä c h e zus t rebende Ausgänge. Die H ä u f i g k e i t 
der Löcher an der Erdober f l äche liess annehmen , dass das Tier sich w ä h r e n d 
der F r ü h j a h r s p e r i o d e ziemlich h ä u f i g an der O b e r f l ä c h e a u f h ä l t . Ich ums te l l t e 
dahe r die Ausgänge mit D r a h t f e d e r f a l l e n , aber o h n e E r f o l g . Auch wenn lebende 
Insekten als K ö d e r in die Fallen gegeben w u r d e n , blieben die Bemühungen e r -
folgloss. Dei Mäusen ist schon eine sog. „ V e r k r i e c h u n g s " - I n s t i k t nachgewiesen . 
(12). D a auch de r Mau lwur f in Erd löchern lebt, versuchte ich bei diesem T i e r 
ebenfa l l s Lochfa l len anzuwenden . Bereits die erste an der fr ischen Ausgangs-
ö f f n u n g plazier te Falle b rach te Er fo lg und auch bei allen wei teren f r i schen 
Bohrungen erwies sich die Aufs te l lung der Fal len als e r fo lgre ich , w o d u r c h d e r 
Beweis e rb rach t ist, dass die oberf lächl ichen Ausbohrungen niemals E in s tu r z -
erscheinungen s ind, sondern das Tier sich du rch diese regelmässig ins Freie 
begibt . Im F r ü h j a h r leben nicht nur in den Weidenbes t änden , sondern auch auf 
dem S c h u t z d a m m sehr zahlreiche M a u l w ü r f e . An der Krone , und spä ter auch 
an den Seiten des D a m m e s waren überaus zahl re iche Bohrungen zu beobach ten 
dies bedeute t eine grosse G e f a h r , da de r M a u l w u r f mit seinen G ä n g e n 
ernste, vorers t uns ichtbare Schäden anr ich te t , die sich eventuel l erst bei e inem 
stärkeren H o c h w a s s e r bemerkba r machen. Es ist o f t v o r g e k o m m e n , dass d e r 
un te rg rabene D a m m zunächst nu r sickerte, d a n n abe r auch von Wasser d u r c h -
brochen w u r d e . D a r u m wäre es sehr wünschenwer t d ie M a u l w u r f e der S c h u t z -
d ä m m e en t lang in erhöhtem Masse zu vert i lgen. 
D e r W e i d e n w a l d w u r d e in nord-südl icher R ich tung auch weiter mi t Fa l len 
versehen, abe r — obwohl ich in der Waldreg ion zu dieser Zei t bereits m e h r e r e 
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N a g e r gefangen ha t te , — k o n n t e ich hier auch diesmal kein einziges Tier e in-
holen. Dies bedeute t wiederum, dass in den Weidenbes tänden mit ihrer üpp igen 
Vegetat ion und ihrem feuchteren M i k r o k l i m a wesent l ich weniger Nage t i e re 
leben als in der t rockneren A u f f o r s t u n g e n . 
Gleichzei t ig k e n n t e in den Weidenbes tänden aus der O r d o der Insek t ivoren 
Sorex araneus e ingeholt werden . A n dieser S t recke f inden sich reichlich Insekten 
und Lumbr ic iden und zahlre ich sind auch die Mau lwur f sgänge , was ebenfa l l s 
mit der oben e r w ä h n t e n Insekten — und Lumbr ic iden f auna z u s a m m e n h ä n g t . 
Weitere Fal len in R ich tung nach Szeged anzulegen zwecklos wäre weil das 
Gebiet do r t du rch die Arbei ten der ö l f o r s c h u n g e n und Kanal i s ie rungen wei tge-
hend gestört wurde . 
Meine Feststel lungen in Bezug auf die v o r k o m m e n d e n A r t e n : Vor den 
N a m e n bef inden sich die N u m m e r n des Sammlungs tagenbuches . 
In sek t ivo ren : 
N r . 001: Talpa europaea, 1 3 1 X 2 4 X 1 8 X 0 m m 
„ 032: Talpa europaea, 1 3 4 X 2 5 X 1 8 X 0 m m 
„ 034: Talpa europaea, 1 3 5 X 2 5 X 1 8 X 0 m m 
In dem lockeren Boden sind seine G ä n g e überal l a u f f i n d b a r , w o Feucht ig-
keit herrschet . Zahl re ich in den Weidenbes tänden und am S c h u t z d a m m , weniger 
in de r Wa ldan l age . 
N r . 008: Crocidura leueodon 5 7 X 5 0 X 1 2 X 4 m m 
„ 033: Sorex araneus 7 5 X 4 4 X 1 3 X 9 m m 
Besonders in den Schat t igeren, feuchten Gebieten unter den Weiden, w o 
auch Insekten in ziemlich grosser Z a h l v o r k o m m e n , und z w a r hauptsäch l ich 
Calosoma auropunetatum und Calosoma Inquisitor. 
Geeignete P lä tze zum Nieder lassen f ü r die F ledermäuse gibt es n icht . Ich 
sah sie ausserhalb des Inundat ionsgebie tes in einem G e h ö f t und ver fo lg te ihre 
Lebensgewohnhei ten . Dabe i zeigte sich, dass sie während ihrer Beutef lüge nie 
die Grenze des Inundat ionsgebie tes überschrei ten, sondern sich lieber ausserhalb 
desselben a u f h a l t e n . 
N r . 0 2 5 : Erinaeeus roumanicus 3 0 5 X 2 0 X 3 8 , 5 X 2 5 m m 
„ 037: Erinaeeus roumanicus 3 0 7 X 2 1 X 3 8 , 5 X 2 6 m m 
Sie leben vorwiegend in den Weidenbes tänden , in den jungen Baumsiedlungen 
nur do r t , wo reichlich Rubus Busche ihnen unter tags Untersch lupf bieten. 
Rodentia. 
N r . 024: Microtus arvalis: 9 2 X 3 3 X 1 6 X 8 m m 
Im I n u n d a t i o n s r a u m e äusserst selten, ausserhalb desselben in l a n d w i r t s c h a f t -
lichen Ku l tu ren d o m i n a n t e A r t . 
N r . 021: Mus spicilegus 8 3 X 7 5 X 1 8 X 15 m m 
„ 022: Mus spicilegus 8 9 X 7 5 X 1 9 X 14 m m 
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Sie leben besonders an o f f e n e r e n G e b i e t e n , ih r H ü g e l n e s t b a u b e f a n d sich 
neben de r 6. W a l d p a r z e l l e . 
D o m i n a n t e A r t de r W a l d a n l a g e n w a r Apodemus sylvaticus, d i e a u c h im 
I n u n d a t i o n s g e b i e t als S u b d o m i n a n t e A r t noch in b e t r ä c h t l i c h e r Z a h l v o r k o m m e n . 
D i e K ö r p e r m a s s e de r g e f a n g e n e n T ie re w a r e n d ie f o l g e n d e : 
N r . 
K o p f - r 
R u m p f - L ä n g e 
m m 
S c h w a n z -
L ä n g c 
m m 
H i n t e r b e i n -
L ä n g e 
m m 
O h r e n -
L ä n g e 
m m 
G e -
s c h l e c h t 
004 85 82 16 12 o " 
0 0 5 85 82 16 11 6" 
0 0 6 9 5 88 2 3 14 9 
0 0 7 75 82 15 11 o 
0 0 9 7 2 8 0 14 10 d 
0 1 0 85 81 ,5 16 10,5 
011 9 3 87 21 13 9 
0 1 2 75 7 6 19 14 
0 1 3 81 8 0 19 14 9 
0 1 4 84 8 3 18 12 9 
0 1 5 78 8 3 17 14 c f 
0 1 6 87 88 18 15 c " 
0 1 7 78 77 ,5 18 13 * Q 
0 1 9 81 78 18,5 13.5 O 
0 2 0 81 82 19 11 ö " 
0 2 3 85 84 ,5 19,5 14 9 
0 2 6 85 .5 8 6 19.5 19 9 
0 2 8 9 1 . 5 91 19 15 o " 
0 2 9 87 84 17 17 o 
0 3 1 7 0 71 16 14 o " 
D i e Über s i ch t d e r D a t e n der gesammel ten T ie re e rg ib t 
e ine m a x i m a l e Grösse v o n 9 5 X 8 8 X 2 3 X 1 4 m m , 
e ine m i n i m a l e Grösse von 7 0 X 7 1 X 1 6 X 14 m m , 
D u r c h s c h n i t t a l g r ö s s e : 8 2 , 7 X 8 2 , 1 X 17,9 X 13 m m . 
D i e g r a p h i s c h e D a r s t e l l u n g dieser D a t e n lässt fes t s te l len , dass a m s t ä r k s t e n 
d i e K c p f + R u m p f länge u n d am Wenigs ten d ie O h r e n l ä n g e v a r i i e r t . 
D i e an den verschiedenen F u n d o r t e n v o r k o m m e n d e n T ie re lassen w e s e n t -
l iche U n t e r s c h i e d e n w e d e r b e t r e f f s de r F a r b e , noch in a n a t o m i s c h e r H i n s i c h t 
fes t s te l len . D i e e inzige A b w e i c h u n g bes teh t in d e n K ö r p e r m a s s e n , a b e r an 
be iden Gebie ten w u r d e n grössere u n d auch k l e ine re T ie r e g e f a n g e n . Ü b e r d i e 
H ä u f i g k e i t de r k le inen Säuge t ie re geben auch d ie E u l e n a u s w ü r f e A n h a l t s p u n k t e . 
D a in diesen Gebie ten die Zah l de r N a g e r e ine r e l a t i v ger inge ist, ist a u c h d ie 
R a u b v o g e l f a u n a sehr s c h w a c h v e r t r e t e n . E u l e n a u s w ü r f e h a b e ich kein e inz iges 
m a l g e f u n d e n . 
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W i e ers icht l ich w a r in de r jungen W a l d a n l a g e d ie d o m i n a n t e A r t Apo-
demus sylvaticus u n d d ie S u b d o m i n a n t e A r t Talpa europaea. Se l ten ist Mus 
minutus. D i e Masse des e inz igen g e f a n g e n e n E x e m p l a r e s w a r e n : 
N r . 0 2 7 : Mus minutus 6 2 X 56 X 13 X 8,5 m m . 
In den W e i d e n b e s t ä n d e n w a r als d o m i n a n t e A r t Talpa europaea u n d als 
S u b d o m i n a n t e Erinaceus roumanieus sowie Apodemus sylvaticus zu v e r z e i c h n e n . 
Den sel tenen A r t e n sind Crocidura leucodon, Sorex araneus u n d Mus spicilegus 
z u z u r e c h n e n . 
A n h a n g 
V o n den a n d e r e n Säuge t ie ren sind in d e m W a l d von T a p e - V e t y e h ä t und 
auch in den W e i d e n b e s t ä n d e noch die f o l g e n d e n a n z u t r e f f e n : 
Vulpes vulpes, ein E x e m p l a r h a t t e d e r H u n d des K . G Y E M Ä N T g e f a n g e n . 
Mustela nivalis, ein E x e m p l a r w a r im W i n t e r in d ie Fa l l e gegangen . 
Mustela putorius, v ier E x e m p l a r e ger ie ten in d ie l e b e n d f a n g e n d e Ki s t en -
fa l le . 
Sus scrofa scrofa, ein v e r e n d e t e s E x e m p l a r im W i n t e r . N a c h M i t t e i l u n g 
des Förs te r s B . M Ä C S A I hausen 5 l ebende E x e m p l a r e im V e t y e - W a l d : ein Ebe r , 
eine Sau und dre i Fr i sch l inge . 
Capreolus capreolus ist z ieml ich h ä u f i g . 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
In d e r v o r l i e g e n d e n A r b e i t s i n d n o c h u n v e r ö f f e n t l i c h t e ä l t e r e u n d n e u e D a t e n b e k a n n t -
g e g e b e n . 
N e u e r e A n g a b e n b e z i e h e n s ich a u f d i e B e o b a c h t u n g e n d e r J a h r e 1 9 5 9 u n d 1960 in d e n 
I n u n d a t i o n s g e b i e t e n S a s e r , K ö r t v e l y c s , L a b o d ä r , S z e g v ä r u n d A t k a h i n s i c h t l i c h d e r A v i f a u n a 
und d e r S ä u g e t i e r e u n t e r b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e s s e n , w e l c h e A r t e n h i e r a l s d o m i n a n t 
b z w . a l s s u b d o m i n a n t a n z u s p r e c h e n s i n d . V o n e i n e r A u f z ä h l u n g d e r i n f l u e n t e n u n d s u b -
i n f l u e n t c n A r t e n w u r d e w e g e n P l a t z m a n g e l a b g e s e h e n . 
F ü r d o m i n a n t w u r d e n a l l g e m e i n e n in d e n S o m m e r m o n a t e n Corvus ¡rugilegus, Sturnus 
sturnus u n d s t e l l e n w e i s e Corvus monedula b e f u n d e n . V o m S e p t e m b e r a n ü b e r n e h m e n Egretta 
garzetta, u n d in d e n W i n t e r m o n a t e n Anser albifrons u n d Anas platyrhynchos d i e R o l l e d e r 
d o m i n a n t e n A r r e n . I m F r ü h j a h r 1960 w a r e n a l s d o m i n a n t e A r t e n Turdus pilaris, Sturnus 
sturnus, Hirundo rustica, Anscr albifrons, Corvus frugilcgus u n d Nycticorax nycticorax z u 
v e r z e i h n e n . 
D i e z w e i t e G e b i e t s e i n h e i t u n s e r e r A r b e i t w a r d i e U m g e b u n g d e r M a r o s - M ü n d u n g . H i e r 
g e l a n g t e n d i e k l e i n e n N a g e r u n d I n s e k t i v o r e n z u r A u f a r b e i t u n g w o b e i d i e s a i s o n a l e n E i n h e i t e n 
b e r ü c k s i c h t i g t w u r d e n . D o m i n a n t e A r t e n d e s S o m m e r s u n d H e r b s t e s w a r e n s o w o h l in d e n 
W e i d e n b e s t ä n d e n a l s a u c h in d e n j u n g e n W a l d a n l a g c n Apodemus sylvaticus u n d s u b d o m i n a n t 
Talpa europaea. 
Es w i r d a u f d e n U n t e r g a n g d e r N a g e t i e r e h i n g e w i e s e n , d e r d u r c h d i e r a u h e n u n d l a u n i -
schen W i t t c r u n g s v e r h ä l t n i s s e im W i n t e r u n d F r ü h j a h r b e d i n g t w a r . 
W ä h r e n d d e r F r ü h j a h r s m o n a t e w a r d i e d o m i n a n t e A r t in d e n W a l d a n l a g e n Apodemus 
sylvaticus u n d d i e S u b d o m i n a n t e Talpa europaea; s e l t en w a r Mus minutus. I n d e n f e u c h t e r e n 
W e i d c n g e l ä n d e n ist d i e A r t e n z a h l d e r M ä u s e g e r i n g e r u n d d i e d e r I n s e k t e n f r e s s e r e i n e g r ö s s e r e . 
I n den W e i d e n w ä l d e r n d o m i n i e r t Talpa europaea, s u b d o m i n a n t s ind Erinaceus roumanieus u n d 
Apodemus sylvaticus. Z u d e n s e l t e n e n A r t e n g e h ö r e n Crocidura leucodon, Sorex araneus u n d 
Mus spicilegus. D i e r e l a t i v n i e d r i g e Z a h l d e r M ä u s e a u f d i e s e m G e b i e t sp iege l t s ich a u c h in 
d e r v e r h ä l t n i s m ä s s i g e g e r i n g e n Z a h l d e r R a u b v ö g e l w i d e r . ( D a u e r b e w o h n e r d i e se s G e b i e t e s 
w a r e n ein E u l e n p a a r u n d d r e i T u r m f a l k e n p a a r e . ) 
Im A n h a n g d ieses T e i l e s d e r A r b e i t f i n d e t d a s v o r k o m m e n e i n i g e r g r ö s s e r e r S ä u g e t i e r e 
E r w ä h n u n g . 
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A U S D E R B U R D I G A L I E N S T U F E V O N T U R K M E N I S T A N 
Von 
G . K .OLOSVÄRY 
S y s t e m a t i s c h - Z o o l o g i s c h e s I n s t i t u t d e r U n i v e r s i t ä t Szeged , U n g a r n 
Die au fgea rbe i t e t en F u n d e s t a m m e n aus d e r Burd iga l i cns tu f e T u r k m e n i s t a n s , 
sie w u r d e n im S o m m e r 1959 von P a l ä o n t o l o g e n D R . M E R K L I N aus M o s k a u 
gesammel t . A u s dieser S a m m l u n g h a b e ich berei ts zu e inem f r ü h e r e n Z e i t p u n k t 
zwei A r t e n nachgewiesen , u n d z w a r Baianus amphitrite D A R W I N (mi t e inigen 
Subspecies) und Baianus improvisus D A R W I N (die auch heu te im Kaspisee lebt) . 
— A u s d e m ersten Teil des M a t e r i a l s bl ieben einige z w e i f e l h a f t e r sche inende 
F u n d e b z w . Bruchs tücke u n b e a r b e i t e t , d ie zu iden t i f iz ie ren m i r ers t spä te r 
ge lang u n d übe r d ie ich im fo lgenden ber ich ten möch te . 
A ) G e h ä u s e p l a t t e n 
a) E i n e la tera le mi t w o h l e n t w i c k e l t e m Radius und A l a . A n der O b e r f l ä c h e 
f i n d e n sich dre i a b n o r m e W a c h s t u m s s t u f e n . D i e P l a t t e selbst ist 1 cm hoch , a n 
d e r Basis 6 m m bre i t und von weiss l ichgrauer Fa rbe . Die sonst g l a t t e O b e r f l ä c h e 
zieren 4 — 5 Längss t re i fen . W a h r s c h e i n l i c h h a n d e l t es sich u m ein Überb le ibse l 
von e inem Baianus amphitrite DARWiN-I ind iv iduum. D i e drei W a c h s t u m s s t u f e n 
deu ten d a r a u f hin, dass per iodisch a u f t r e t e n d e H e m m f a k t o r e n das e inhei t l iche , 
unges tör te W a c h t s u m v e r h i n d e r t e n . Mögl icherweise h a t das E x e m p l a r e iner 
Pek t enmusche l aufgesessen. Solche Fäl le sind schon b e k a n n t , w o die Schale des 
au f s i t z enden Baianus d ie U n e b e n h e i t e n der als U n t e r l a g e d i enenden O b e r f l ä c h e 
ü b e r n i m m t u n d so die M u s t e r u n g der O b e r f l ä c h e widersp iege l t (s. A b b . 1). 
b) Ein Rostrum. Äussers t s t a rk r eduz i e r t e R a d i e n . Even tue l l v o n einer 
Baianus improvisus DARWiN-Art a b s t a m m e n d . T u b e n am Apex g e k a m m e r t . 
H ö h e 6 m m . Brei te der Basis 5 m m . G l a t t e O b e r f l ä c h e . Z a h l der T u b e n 9. 
Wahr sche in l i ch eine ex t r eme p o p u l a t i v e V a r i a n t e . 
c) E i n e juven i le Laterale. T u b e n k a m m e r u n g gut enwicke l t . Viel le icht Rest 
eines jungen Baianus concavus BRONN. E i n e aus der Burd iga l i ens tu f e von T u r k -
menis tan bisher n icht sicher nachgewiesene A r t . Spä t e r k a m e n auch z w e i Skuta 
zum Vorsche in , 3 m m hoch u n d bre i t in d e r Basis. D i e A n w e s e n h e i t juveni le r 
F o r m e n , w ä h r e n d e n t w i c k e l t e f eh len , lässt v e r m u t e n , dass d a s V o r k o m m e n 
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dieser Ar t hier n u r ein akzessorisches war u n d im jugendl ichen Al ter n u r s p o r a -
disch wenige Exempla re hier gelebt haben. 
d) E ine bläul ichgraue Laterale. Radius brei t und n icht a b f a l l e n d . Ala 
schwach en twicke l t . Ober f l äche unregclmässig ge r ipp t . H ö h e 4 m m . Basisbrei te 
3 m m . Schale k o m p a k t , aber d ü n n . Fragi l . T u b e n fehlen, desha lb gehör t de r 
F u n d der Membranobalanus-Gruppe an, doch k o n n t e ich ihn mit den bisher 
bekann ten Membranobalanus-Anen nicht iden t i f iz ie ren . Es d ü r f t e sich um 
einen ausgestorbenen Membranobalanus hande ln . In E r m a n g e l u n g wei te re r 
Reste lässt sich weiteres nicht aussagen (Abb. 2) . 
e) E ine teratologische Gehäusep la t t e . H ö h e 4 m m . Basisbreite 2 m m . Z a h l 
der Tuben 13. In der Mi t t e sind Spuren einer Ver le tzung sichtbar , d ie geheil t 
war . E n t l a n g de r Ver le tzung sind die T u b u s w ä n d e tumorös , k e u l e n f ö r m i g rege-
ner ier t . Zwischen den N a c h b a r t u b e n ist ein K o n t a k t zu rückgeb l i eben . Der 
reduz ie r te Radius deutet auf Baianus improvisus D A R W I N h in . Auch de r Radius 
ist mit Ersa tze rgänzungen regenerier t . D a s T ie r d ü r f t e im Leben von einem 
Blennius-F'isch (3) gebissen worden sein (s. Ze i chnung 3) . 
B) Opercu larp la t t en 
a) Skuta 
1. Mehre re Exemplare , bei denen die Muskel inser t ionsgrube a m Basal tei l 
des O k k l u d e n t s a u m e s aussergewöhnlich lang und auch brei t ist. Die G r u b e des 
tergalen Depressormuskels ist nicht ausgeprägt . D i e Adduktorencrista ist k u r z , 
was auf die A r t Baianus amphitrite D A R W I N h inweis t . D e r Sulkus a m Apex 
ist woh len twicke l t . Es kann als eine neue U n t e r a r t : als Baianus amphitrite ka-
rakumiensis n. ssp. bet rachtet we rden (s. Abb . 4) . 
2. Vier Skuta. Die Innenf l äche deutet auf Baianus eoneavus B R O N N h in . 
A n de r äusseren Ober f l äche waren nur Spuren der charak ter i s t i schen Längs-
s t r e i fung s ichtbar . Die lange Adduktorencrista schliesst das Vor l iegen von 
Baianus amphitrite D A R W I N aus. Unser F u n d zeigt ein ähnl iches Bild wie d ie in 
der L i t e r a t u r mitgeteil ten A u f n a h m e n (2). Z w e i juveni le Skuta s ind un ten 
gezackt , welches eine auch bei Baianus eoneavus B R O N N a u f f i n d b a r e E igen-
s c h a f t ist. 
3 . M e h r e Skuta, die die M e r k m a l e de r U n t e r a r t albicostatus P I L S B R Y von 
Baianus amphitrite an sich t ragen . N a c h F U J I O H I R O sind inne rha lb dieser 
Subspecies zwei Var i a t i ons fo rmen b e k a n n t : a) ohne und b) mit de r Depresso r -
muskelgrube . Kennze ichnend f ü r das Skutum dieser U n t e r a r t ist, dass d ie I n n e n -
f l äche sonst s ta rk ind i f fe renz ie r t (d. h. g la t t ) ist. Ist eine Depres so r -Muske lg rube 
auch v o r h a n d e n , so ist sie doch sehr klein und aussergewöhnl ich tief ( k r a t e r -
ar t ig) (1). 
4. Mehrere , auf die U n t e r a r t e n Baianus amphitrite communis und niveus 
D A R W I N h indeutende , aber s ta rk var i i e rende Skuta ( 1 ) . 
5. D r e i Skuta. Äusserlich n u r querges t re i f t . Basiskante mehr ode r m i n d e r 
gewell t . Die Adduktorencrista ist überaus s tark enwicke l t und zieht h i n a b bis 
zu r Basiskante , ja ist hier sogar a m dicks ten . Die G r u b e des tergalen Depres -
sormuskels liegt in einer schon ausgebi ldeten sekundären Ver t i e fung . D a r basi-
tergale Winke l be t räg t mehr als 90 Grad , wesha lb der Apex vorgeneigt ist. D a s 
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ganze Skutum ist eher lang als hoch. Höchs twahrsche in l i ch haben wi r es h ier 
mit den Residuen einer bisher unbekann ten , auses torbenen Balanus-hrt zu tun . 
Da eine nähere Iden t i f i ka t i on n icht möglich ist, kann die Benennung Baianus 
provisoricus n. sp. l au ten . 
b) Terga 
a) Fünf Terga, die an jene de r A r t Baianus amphitrite albicostatus P I L S B R Y 
er innern . N i c h t ausgesprochen typisch, da s tark var i i e rend . 
b) Dre i ganz besondere Tergumbruchs tücke . Der A d d u k t o r e n k a m m ist 
nicht (wie bei allen bisher bekann ten Baianusarten) un ten frei , sondern das 
untere E n d e verschmi lz t mit dem Balkon des Stieles. Dieser Balkon en twicke l t 
sich a m oberen , dem Skutalmargo zugewendeten Teil des Terg«wstieles . D a 
— nach der E r h a l t u n g zu urteilen — die drei Terga drei verschiedenen Ind i -
viduen en t s t ammen , d ü r f t e es sich nicht um einen teratologischen Fall hande ln . 
Eher ist d a r a n zu denken , dass von besonderen, sich den e igentümlichen Skuta 
des Baianus provisoricus n. sp. anschliessenden Terga die Rede ist. 
c) Mehre re Terga, die auf die Ar t Baianus amphitrite jormosanus H I R O 
hindeuten (1). Es sind hohe schlanke Pla t ten , charakter is t i sch ist der wohl -
d i f f e renz ie r t e Muske l inser t ionskamm des kar ina len Margo, de r sich z o p f a r t i g 
aus der Rand l in i e emporheb t . 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
D i e Balanus-AticnWste d e r B u r d i g a l i e n s t u f c v o n T u r k m e n i s t a n h a t a l s o d u r c h n a c h -
t r ä g l i c h e F o r s c h u n g u n d I d e n t i f i z i e r u n g e n d i e K e n n t n i s s e ü b e r d i e ses v o n b a l a n o l o g i s c h e m 
G e s i c h t s p u n k t e n o c h u n e r f o r s c h t e n G e b i e t u m f o l g e n d e F u n d e b e r e i c h e r t : 
1. D a s a k z e s s o r i s c h e V o r k o m m e n d e r j u v e n i l e n F o r m e n v o n Balanus cóncavas BRONN 
in d e r s o n s t n i c h t cóncavas s o n d e r n ampbitrite-Cönosc. 
2 . D i e A n w e s e n h e i t e i n e s Membranobalanus, a l s e b e n f a l l s s e l t e n e s s u b i n f l u e n t e s E l e m e n t 
in d e m v o n d e r amphitrite-Art b e h e r r s c h t e n B i o t o p . 
3 . D i e A n w e s e n h e i t v o n z w e i n e u e n p a z i f i s c h e n U n t e r a r t e n : Balanus amphitrite jormo-
sanus H I R O u n d albicostatus PILSBRY. I n A n b e t r a c h t i h r e r g e r i n g e n I n d i v i d u e n z a h l k ö n n e n 
a u c h d i e s e n u r a l s i n f l u e n t b e t r a c h t e t w e r d e n . 
4. D i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t e i n e r n e u e n Subspecies (Balanus amphitrite karakumiensis n. 
ssp.) u n d d a s V o r h a n d e n s e i n e i n e r n e u e n A r t : Balanus provisoricus n. sp. A u c h d i e s s i n d s u b 
i n f l u e n t e E l e m e n t e . 
5. E s k o n n t e e i n e a b n o r m a l e n t w i c k e l t e G c h ä u s e s c h a l e n a c h g e w i e s e n w e r d e n . 
6. N a c h w e i s e i n e r d u r c h BlenniusÇi)-Biss v e r u r s a c h t e n V e r l e t z u n g . 
6. N a c h w e i s e i n e r e x t r e m e n / W I H S - R e d u k t i o n . 
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Erklärung der A b b i l d u n g e n 
1. P e r i o d i s c h e W a c h s t u m s a n o m a l i e a u f G e h ä u s e p l a t t c v o n Baianus amphilrile DARWIN. 
2 . L a t e r a l - P l a t t e v o n Se i t e u n d v o n u n t e n gesehen v o n e i n e r M e m b r a n o b a l a n i d c . 
3 . Z a h n s p u r e n v o n Blennius-Fischc a u f U a l a n i d c n g e h ä u s e . 
4. Scutum v o n Baianus amphilrile karakumiensis n. ssp. 
5. Scutum v o n Baianus provisoricus n. sp. 
6. Tergum v o n Baianus provisoricus n. sp. 
7. Tergum v o n Baianus amphitrite jormosanus H I R O . G e z e i c h n e t v o m V e r f a s s e r . 
J 
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B E O B A C H T U N G E N Ü B E R DIE A L G E N V E G E T A T I O N 
DER T I S Z A ( T H E I S S ) Z W I S C H E N T I S Z A B E C S 
U N D T I S Z A C S E G E U N D IHRER N E B E N F L Ü S S E 
G . U H E R K O V I C H 
B i o l o g i s c h e S t a t i o n f ü r T i s z a f o r s c h u n g , S z c g e d , U n i v e r s i t ä t 
Ein le i tung 
E i n e a l l g e m e i n e h y d r o l o g i s c h e S c h i l d e r u n g , s o w i e e i n e e r s t e u m f a n g r e i c h e r e a l g o l o g i s c h e 
M i t t e i l u n g ü b e r d i e b e t r e f f e n d e F l u g s t r e c k e h a b e ich be re i t s p u b l i z i e r t (UHERKOVICH 1 9 6 0 A , 
1960 B). I m e r s t e n z i t i e r t e n A u f s a t z w u r d e — a n H a n d im F r ü h j a h r u n d S o m m e r 1959 
g e s a m m e l t e n A l g e n p r o b e n — d i e Z u s a m m e n s e t z u n g d e r A l g e n v c g c t a t i o n im g e s t a u t e n F l u ß -
a b s c h n i t t bei T i s z a l ö k im V e r g l e i c h m i t d e n a n g r e n z e n d e n F l u ß a b s c h n i t t c n b e s p r o c h e n . I m 
z w e i t e n A u f s a t z w u r d e n m e i n e E r g e b n i s s e a u s 1 9 5 8 — 5 9 ü b e r d i e E r f o r s c h u n g d e r A l g e n v e g e -
t a t i o n d e r sog . „ u n g a r l ä n d i s c h e n O b e r e n T i s z a " ( F l u ß a b s c h n i t t T i s z a b e c s — V a s a r o s n a m e n v ) 
z u s a m m e n g e f a ß t . 
Zie l se tzung , M e t h o d e 
Meine, im J a h r e 1960 im F lußabschn i t t Tiszabecs—Tiszacsege v o r g e n o m -
menen limnologischen Forschungen bezweckten : 1. an H a n d vor al lem in den 
käl teren Jahreszei ten gemachten Sammlungen das bisherige Bild de r Algen-
vegeta t ion zu ergänzen, 2. auch die bedeutenderen Z u - und Abflüsse in Be t r ach t 
zu ziehen, d . h. den S tand de r Algenvegeta t ion dieser Nebengewässer in be t re f -
fenden Z e i t p u n k t e n gleichfal ls zu erforschen. 
Die Proben wurden aus der Tisza mit P l a n k t o n n e t z ( N o . 25) an fo lgenden 
Stellen e n t n o m m e n : Tiszabecs (778. S t rom-km) , Vasarosnameny (693. S t r o m -
km) , Dombrad (600. S t r o m - k m ) , Tokaj (549. S t rom-km) , Tiszalök (526. S t r o m -
km), Tiszacsege (458. S t r o m - k m ) . Die einzelnen P r o b e e n t n a h m e n einer Serie 
folgten also immer s t r o m a b w ä r t s nacheinander , u n d z w a r in solchen Ze i t abs tän -
den, d a ß annähe rnd dieselbe Wassermenge oder wenigstens derselbe Flu/lzustand 
untersucht wurde . G e r a d e dieser U m s t a n d berechtigt uns unsere Unte r suchungen 
als „synoptische" zu bezeichnen. Diese Eigenar t der Unte r suchungen w u r d e 
noch d a d u r c h betont , d a ß bei einer Serie der P r o b e e n t n a h m e n (23—27. 7. 1960) 
auch aus den größeren Nebengewässern des untersuchten F lußabschn i t t e s de r 
Tisza , also aus den Zuf lüssen Oreg-Tür, Szamos, Kraszna, Bodrog, f e rne r aus 
dem A b f l u ß östlicher Hauptkanal Proben en tnommen und bearbe i te t w u r d e n . 
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Z u r hydrologischen Charakterisierung de r b e t r e f f e n d e n F l u g s t r e c k e sei 
k u r z fo lgendes e r w ä h n t : Bei Tiszabecs ist e ine kieselige-steinige F l u ß r i n n e und 
raschf l i eßendes Wasser von g roße r Durchs ich t igke i t . An allen übr igen Stel len 
ist eine sandige-lehmige F luß r inne , das G e f ä l l e ist klein. Bei Tokaj und Tisza-
lök ist gestautes F lußwasser von fast S t i l lwasse rcharak te r . 
A , » , , t , R . « • 4 
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A b b . I . 
I. Euglena intermedia, 2. Trachelomonas scabra, 3 . Pbacus stokesi /. minor, 4 . Phacus 
indicus forma, 5 . Strombomonas /luviatilis, 6 . Strombomonas jluvialihs forma, 7. Pbacus 
minutus 
V e r g r ö ß e r u n g A . = Fig. I — 3 . , 5 — 7 . 
V e r g r ö ß e r u n g B. = Fig. 4. 
Alle Proben s tammten von der Wasseroberf läche , u z w . aus der S t r ö m u n g s -
linie ode r aus deren unmi t t e lba ren Nähe . Aus den Proben wurden mögl ichs t 
sämtl iche T a x o n e bes t immt ; eine A u s n a h m e bi ldeten die Kieselalgen, bei denen 
nur d ie du rch ihre Ind iv iduenzah l a u f f a l l e n d e r e n Ar t en bes t immt w u r -
den. Aus de r Ind iv iduenzah l w u r d e eine zah l enmäß ige , p rozen tua l e Z u -
sammense tzung der eizelnen Algengemeinschaf ten e r rechnet , also die relativen 
quantitativen Verhältnisse festgestell t . Die g r o ß e Menge der mineral ischen 
Schwebs to f f e in der Tisza ( 1 0 0 — 5 0 0 mg/l , du rchschn i t t l i ch um 1 5 0 — 2 0 0 mg/1) 
e rmögl ich t mit den gegenwär t ig üblichen M e t h o d e n keine e i n w a n d f r e i e Fes t -
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Stellung d e r abso lu ten q u a n t i t a t i v e n Verhä l tn i s se , somi t begnüg te ich mich m i t 
der Fes t s te l lung de r r e l a t iven q u a n t i t a t i v e n Verhä l tn i s se , d ie z u r K e n n z e i c h n u n g 
der A l g e n g e m e i n s c h a f t e n w e i t g e h e n d aus r ech t . 
K e n n z e i c h n e n d e Z ü g e d e r e i n z e l n e n S a m m e l p r o b e n 
/ . Wintersammlung in der Tisza. 7 — 9 . 2. 1960. N i e d r i g e r W a s s e r s t a n d . 
a) Tiszabecs, 7 . 2 . 1960. L u f t t e m p e r a t u r — 1 2 ° C , W a s s e r t e m p e r a t u r 0 ° C . 
T r e i b e n d e r Eis ( e t w a 1 5 % der W a s s e r o b e r f l ä c h e mi t Eisschollen bedeck t ) . A n 
A r t - u n d I n d i v i d u e n z a h l ä u ß e r s t spä r l i che P l a n k t o n a l g e n m e i n s c h a f t v o n Fra-
gilaria capucina ( 2 0 % d e r G e s a m m t p o p u l a t i o n ) , Synedra ulna ( 9 % ) u n d Melo-
sira varians ( 9 % ) behe r r sch t . 8 8 % d e r G e s a m t p o p u l a t i o n m a c h e n Kiese l -
algen aus . 
b) Väsarosnameny, 8. 2 . 1960. L u f t t e m p e r a t u r — 1 5 ° C , W a s s e r t e m p e r a t u r 
O 0 C . A m F l u l i u f e r z u s a m m e n h ä n g e n d e Eisdecke , F l u ß m i t t e e i s f re i . 8 0 % d e r 
spär l ichen A l g e n v e g e t a t i o n m a c h e n Kiese la lgen aus, d a r u n t e r s ind Fragilaria 
capucina ( 2 4 % ) und Diatoma vulgare ( 1 6 % ) v e r h e r r s c h e n d . E i n f l u ß d e r Sza-
mos ä u ß e r t sich im sporad i schen V o r k o m m e n h a l o p h i l e r Algen (u. a . Nitzschia 
vitrea, N. capitellata). 
c) Tokaj, 9 . 2. 1960. L u f t t e m p e r a t u r — 8 ° C , W a s s e r t e m p e r a t u r O C . 
Z u s a m m e n h ä n g e n d e Eisdecke . D i e P l a n k t o n a l g e n g c m e i n s c h a f t bes teh t zu 5 8 % 
aus Kiese la lgen , u n t e r denen Synedra ulna ( 2 1 % ) v o r h e r r s c h e n d ist. A u f f a l l e n d 
ist auf d ieser F l u ß s t r e c k e v o n f a s t S t i l l w a s s e r c h a r a k t e r d ie b e d e u t e n d e I n d i v i -
d u e n z a h l v o n Synura uvella ( 2 8 % ) . 
2 . Frühjahrsammlung in der Tisza. 2 5 — 2 7 . 3. 1960. N i e d r i g e r W a s s e r s t a n d . 
a) Tiszabecs, 25. 3. 1960. W a s s e r t e m p e r a t u r 5 , 8 ° C . Die I n d i v i d u e n z a h l 
de r Kiese la lgen b i lde t 8 8 % der G e s a m t p o p u l a t i o n , u n t e r ihnen he r r schen 
d iesmal Ceratoneis arcus, Acbnantbes affinis, Gomphonema angustatum (a l le 
um 2 1 — 2 3 % ) vor . Die be iden le tz te ren s t a m m e n o f f e n b a r v o n A i g e n ü b e r w u c h s 
der bcn th i schen S te inzone . 
b) Väsarosnameny, 25. 3. 1960. W a s s e r t e m p e r a t u r 8,4 J C . Z u n e h m e n d e 
A r t - u n d I n d i v i d u e n z a h l . 7 7 % der G e s a m t p o p u l a t i o n m a c h e n Kiese la lgen 
aus, g r ö ß e r e I n d i v i d u e n z a h l p r o d u z i e r e n Synedra ulna ( 1 5 % ) , Ceratonies arcus 
(9°/0) , Fragilaria capucina ( 6 % ) . M i t e iner a u f f a l l e n d hohen I n d i v i d u e n z a h l ist 
auch Hydrurus foetidus ( 1 0 % ) v e r t r e t e n . 
c) Tokaj, 26 . 3 . 1960. W a s s e r t e m p e r a t u r 8 , 1 ° C . Die Kiesela lgen m a c h e n 
b l o ß 4 2 % der G e s a m t p o p u l a t i o n aus . D o m i n a n t s ind in de r P l a n k t o n a l g e n -
g e m e i n s c h a f t Hydrurus foetidus ( 2 2 % ) , Synura uvella ( 2 0 % ) , Synedra ulna 
(12%). 
d ) Tiszacsege, 27. 3 . 1960. W a s s e r t e m p e r a t u r 8 , 2 ° C . Ante i l de r Kiese l -
a lgen : 6 5 % d e r G e s a m t p o p u l a t i o n . N e b e n Synedra ulna ( 1 6 % ) , Fragilaria ca-
pucina ( 1 1 % ) ist Synura uvella ( 1 6 % ) mi t e iner bedeu t ende ren I n d i v i d u e n z a h l 
ve r t r e t en . 
3 . Sommersammlung in der Tisza und ihren Nebengewässern. 2 3 — 2 7 . 6 . 
1960. N i e d r i g e r - m i t t e l m ä ß i g e r W a s s e r s t a n d . 
a) Die Tisza bei Tiszabecs, 23 . 6. 1960. W a s s e r t e m p e r a t u r 17 ,7° C . A b w e c h -
selungsreiche P l a n k t o n a l g e n g e m e i n s c h a f t (Kiese la lgen b i lden 84" „ de r G e s a m t -
p o p u l a t i o n ) , in de r fo lgende A r t e n e ine h ö h e r e I n d i v i d u e n z a h l p r o d u z i e r e n : 
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Synedra ulna ( 1 2 % ) , Gomphonema angustatum ( 1 0 % ) , Nitzschia palea ( 9 % ) , 
Nitzschia linearis ( 8 % ) , Fragilaria capucina ( 7 % ) , Ceratoneis arcus ( 6 % ) . 
b) D/'e 7 w z a oberhalb der Szamos-Mündung (in der N ä h e von V a s ä r o s n a -
meny) , 24. 6. 1960. Wasse r t empera tu r 17° C . U n t e r den Kieselalgen — die 8 3 % 
der G e s a m t p o p u l a t i o n ausmachen — ragen Synedra ulna ( 2 0 % ) , Nitzschia 
J\ t • . t t 4 ß ( t 4 t t , 
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A b b . 2. 
1. Pleurocapsa minor („stalus adullus"), 2. Dinobryon divcrgcns, 3 . Tetraedron minimum, 
4. Kirchneriella obesa 
V e r g r ö ß e r u n g A . = F ig . 2 . 
V e r g r ö ß e r u n g B. = Fig. 1., 3., 4 . 
linearis ( 9 % ) , Nitzschia palea ( 8%) , Ceratoneis arcus ( 6 % ) , Gomphonema 
angustatum ( 5 % ) hervor . A u f f a l l e n d w a r f ü r diese F lußs t recke eine g r ö ß e r e 
Menge von Asterothrix rhaphidioides ( 7 % ) , d ie sonst n u r un t e rha lb de r K r a s z n a -
M ü n d u n g erscheint. Es hande l t e sich of fens ich t l ich um einen d i f f u s e n S c h w ä r m . 
c) Die Tisza unterhalb der Kraszna-Mündung (in de r N ä h e von Vasa ros -
nameny) , 24. 6. 1960. Wasse r t empera tu r 18,1° C . Die Z u s a m m e n s e t z u n g des 
P h y t o p l a n k t o n s ist der vorgehenden Sammclp robe ähnl ich, nu r ist d e r Kiesel-
a lgenantei l noch überwiegender ( 9 2 % ) und abwechselungsreicher mi t de r V o r -
he r r s cha f t fo lgender Ar t en : Synedra ulna ( 2 3 % ) , Nitzschia linearis ( 1 7 % ) , 
Nitzschia palea ( 1 3 % ) , Stauroneis aneeps ( 6 % ) , Nitzschia sigmoidea ( 6 % ) , 
Gyrosigma scalproides ( 6 % ) . 
d) Die Tisza bei Dombräd, 24. 6. 1960. Wasse r t empera tu r 18,4° C . D e r 
S t a u e f f e k t (die R ü c k s t a u u n g von Tiszalök) l ä ß t sich hier bis zu einem be-
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schränk ten M a ß e bereits bemerken . Die V o r h e r r s c h a f t de r Kieselalgen n immt 
ein wenig a b ( 7 3 % der Gesamtpopu l a t i on ) , neben Kieselalgen (Nitzschka palea 
1 7 % , Gyrosigma scalproides 1 6 % , Nitzsehia acicularis 1 1 % , Synedra ulna 
7 % ) ist eine Chlamydomonas sp. ( 1 2 % ) , f e rne r Astcrothrix rhaphidioides ( 3 % ) 
mit einer he rvo r r agende ren I n d i v i d u e n z a h l ve r t r e t en . 
e) Die Tisza bei Tokaj, 25. 6. 1960. W a s s e r t e m p e r a t u r 19,5° C . Die We-
senszüge der hiesigen P l ank tona lgengeme inscha f t zeigen einen Übe rgang vom 
F l u ß w a s s e r c h a r a k t e r zum S tauwasse rcha rak t e r . Ante i l der Kieselalgen 7 2 % . 
Neben Synedra ulna ( 2 0 % ) , Fragilaria eapucina ( 1 0 % ) , Nitzsehia acicularis 
( 1 0 % ) ist Eudorina elegáns ( 4 % ) mit einer g röße ren Ind iv iduenzah l ver t re ten . 
Der Ch lo rophyceenan te i l der Algengemeinschaf t w i rd mannigfa l t ige r . 
f ) Die Tisza beim Staudamm von Tiszalök, 26. 6. 1960. Wasse r t empera tu r 
19,5° C . Typ i sche S tauwassera igengemeinschaf t mit der Vorhe r r scha f t fo l -
gender A r t e n : Asterionella formosa ( 3 2 % ) , Melosira granulata var. angustissima 
( 1 8 % ) , Surirella robusta var. splendida ( 7 % ) , Melosira varians ( 6 % ) , Synedra 
ulna ( 5 % ) , Eudorina elegáns ( 4 % ) , Ceratium birundinella f . robustum ( 4 % ) . 
Kieselalgenantei l insgesammt 7 6 % . 
g) Die Tisza bei Tiszacsege, 26. 6. 1960. W a s s e r t e m p e r a t u r 19,6° C . Die 
Z u s a m m e n s e t z u n g de r P l ank tona lgengeme inscha f t in dieser ungestauten F l u ß -
strecke s t immt in den meisten Zügen mit der von Tiszalök überein, nu r k o m -
men un te r den Fo rmen von Ceratium birundinella die f . fureoides und f . austria-
cum vor . So ist auch hier Asterionella formosa ( 2 6 % ) , Melosira granulata var. 
angustissima ( 1 2 % ) , Eudorina elegáns ( 8 % ) , Surirella robusta var. splendida 
( 8 % ) , Melosira varians ( 7 % ) , Synedra ulna ( 5 % ) , durch a u f f a l l e n d e r Ind iv i -
duenzah l ver t re ten . 
h) Nebenfluß Öreg-Túr bei Gelepse, 24. 6. 1960. Wasse r t empera tu r 19° C . 
In der zu 9 5 % von Kieselalgen gebildeten P l a n k t o n a l g e n m e i n s c h a f t waren fo l -
gende Ar t en v o r h e r r s c h e n d : Surirella robusta var. splendida ( 2 3 % ) , Gyrosigma 
scalproides ( 1 7 % ) , Melosira varians ( 1 6 % ) , Surirella elegáns ( 8 % ! ) . 
i) Nebenfluß Szamos, 24. 6. 1960. Wasse r t empera tu r 19,4° C . Kieselalgen 
machen b l o ß 5 4 % der G e s a m m t p o p u l a t i o n aus. Mi t g roße r Ind iv iduenzah l 
ver t re tene A r t e n : Synedra ulna ( 2 7 % ) , Ulothrix tenuissima ( 1 1 % ) , Oscillatoria 
brevis ( 8 % ) . Sämt l iche Nebenf lüsse wurden in der N ä h e der M ü n d u n g , d a v o n 
e twa IV2—2 k m e n t f e r n t untersucht . 
j) Nebenfluß Kraszna, 24. 6. 1960. Wasse r t empera tu r 20 ,5° C . Antei l der 
Kieselalgen 7 9 % . Vorhe r r schende A r t e n : Nitzsehia palea ( 1 4 % ) , Oscillatoria 
geminata (?) ( 1 3 % ) , Surirella robusta var. splendida ( 8 % ) , Gyrosigma scalproi-
des ( 6 % ) , Stauroneis aneeps ( 5 % ) . 
k) Nebenfluß Bodrog, 25. 6. 1960. Wasse r t empera tu r 21 ,1° C . Die P l a n k -
tona lgengemeinschaf t ist a u f f a l l e n d A r t - und I n d i v i d u e n a r m . Bloh zwei Ar t en , 
Surirella robusta var. splendida ( 2 5 % ) und Thalassiosira fluviatilis ( 1 2 % ) e r -
reichen eine v e r h ä l t n i s m ä ß i g he rvor ragendere I n d i v i d u e n z a h l . 
1) Östlicher Hauptkanal neben Tetétlen, 27. 6. 1960. Wasse r t empera tu r 
20 ,7° C . Der sch i fba re ö s t l i c h e F l aupkana l t r i t t beim S t a u d a m m von Tisza lök 
aus der Tisza und besorgt die Bewässerung eines g r o ß e n Gebietes östlich de r 
Tisza . Der K a n a l f ü h r t also Tisza-Wasser . Die Sammelp roben wurden e t w a 
70 k m von de r Aust r i t t s te l le des Kanals , östl ich von der Gemeinde Teté t len , 
e n t n o m m e n . Diese E n t f e r n u n g reicht schon aus um die Veränderungen , d ie in 
den P l ank tona lgengeme inscha f t en gegenüber dem ursprüngl ichen Zus t ande im 
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T . s z a , 2 5 — 2 7 . 3 1960. D i e s e n k r e c h t e A c h s e s t e l l t d i e E n t f e r n u n g e n d e r e i n z e l n e n 
1 r o b e e n t n a h m e s t e l l e n d a r . Bei d e n A l g c n a r t e n ist i h r e r e l a t i v e M e n g e , d . h . i h r p r o -
z e n t u a l e r A n t e i l in d e r Z u s a m m e n s e t z u n g d e r b e t r e f f e n d e n P l a n k t o n a l g e n g e m e i n s c h a f t , 
g r a p h i s c h d a r g e s t e l l t . 1. Syncdra ulna, 2. Ceratoneis arens, 3 . Gomphonema angustatum, 
4. Synura uvella, 5. Hydrurus foctidus 
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F l u ß e e int re ten , feststel len zu können . Der Antei l de r Kieselalgen im P l a n k t o n 
des H a u p t k a n a l s w a r 75°/o, d ie Zusammense t zung de r P l ank tona lgengeme in -
schaf t gestal tete sich völl ig a n d e r s als die der Tisza . Neben Tbalassiosira flu-
viatilis (16°/o) und Melosira granulata var. angustissima ( 1 2 % ) waren Surirella 
robusta var. splendida ( l l ° /o ) , Cymatopleura elliptica ( 9 % ) , und Oscillatoria 
brevis (6°/o) vo rhe r r schende Algenorgamismen dieser e igenar t igen, an A r t - und 
Ind iv iduenzah l reichen Zönose. 
T a x o n o m i s c h e B e m e r k u n g e n 
Eine aus füh r l i che t axonomische Besprechung al ler bes t immten Algenorga-
nismen l ä ß t der beschränk te U m f a n g des Aufsa tzes n icht zu. Beiliegend zähle 
ich in einer Tabe l l e alle bes t immten T a x o n e a u f ; diese Tabel le gibt auch die 
relat ive H ä u f i g k e i t der einzelnen Algen an. A u ß e r dieser A u f z ä h l u n g hal te ich 
es dennoch f ü r n o t w ä n d i g zu einigen Taxonen kurze Bemerkungen h inzu fügen . 
Oscillatoria princeps VAUCH. 3 5 — 5 0 /i bre i te T r i chomen . I m gestauten 
F lußabschn i t t . 
Rivularia beccariana (DE NOT.) BORN, et FLAH. T r i c h o m e n an de r Basis 
7 — 8 u brei t , in H a a r e ausgehend. Losgerissene Lagertci le. 
Schizothrix lampi GOM. 3 u brei te Ze l l fäden zu 2 — 3 , m a n c h m a l mehr in 
gelblichen Scheiden. Diese auf feuchter E r d e lebende Blaualge w u r d e in das 
F lußwasse r o f f e n b a r i rgendwie e ingeschwemmt. 
Schizothrix polytrichoides F R I T S C H H a u p t f ä d e n von 1 4 — 3 0 bis 8 0 — 1 0 0 /< 
brei t . T r i chomen 3 , 5 — 5 u brei t , umeinander paral le l leicht gewunden , an den 
Q u e r w ä n d e n nicht e ingeschnür t , am Ende ein wenig ve r jüng t . Diese seltene 
Blaualge kam sehr vereinzel t vo r in den untersuchten Gewässern . 
Euglena intermedia ( K L E B S ) S C H M I T Z 9 0 — 9 5 X 1 1 — 12 u g r o ß e Zellen, 
also e t w a s kleiner als die Angaben von H U B E R - P E S T A L O Z Z I ( 1 0 0 — 1 4 5 X 8 — 1 8 u, 
1. c. p. 79.), sonst aber typ ische Exemplare . 
Phacus indicus S K V O R T Z . forma. Die 3 7 — 3 9 X 1 9 — 2 1 // g roßen Zellen 
sind ein wenig schlanker als die bisherigen L i te ra tu rangaben . A n beiden F lanken 
je eine t iefe Kerbe , un t e rha lb de r Kerben sind die F l anken undul ie r t . Diese 
Form verb inde t morpholog isch die typische Ar t und d ie var. bogláriensis HOR-
T O B Á G Y I . 
Phacus minutus (PLAYFAIR) POCHM. 2 0 — 2 1 X 1 3 — 1 4 , 5 ¡I g r o ß e Z e l l e n . D i e 
Chron i a topho ren sind im Verhä l tn i s zum Ze l l enausmaß a u f f a l l e n d g r o ß . Längs-
streifen k a u m b e m e r k b a r . 
Phacus stokesi L E M M . / . minor C O N R A D 2 6 — 2 9 X 1 9 — 2 1 ji g r o ß e Zellen 
N a c h H U B E R - P E S T A L O Z Z I ist Phacus stokesi 4 6 — 4 8 ¡.i lang und f ü r f . minor 
gibt er eine Länge von 1 3 — 2 0 u an . Dagegen hält P O C H M A N N le tz tere Zellen-
g r ö ß e f ü r die Ar t charakter i s t i sch . Die von mi r beobachte ten I n d i v i d u e n stehen 
ihrer Größ.e nach zwischen Ar t und F o r m , doch der letzteren näher . 
Strombomonas fluviatilis ( L E M M . ) D E F L . Die O b e r f l ä c h e de r 3 5 — 3 7 X 
16—18 /1 g roßen , brei t sp inde l fö rmigen Zellen ist deut l ich rauh , also nicht 
„ e t w a s r a u h " , wie dies H U B E R - P E S T A L O Z Z I angib t . Neben diesem typischen Ver-
t re te rn de r Ar t , die ich im N e b e n f l u ß Ö r e g - T ú r f a n d , w a r eine abweichende 
Fo rm der Ar t im Stauwasser bei T o k a j a n z u t r e f f e n . Diese ze ichnete sich du rch 
eine bedeu tendere G r ö ß e ( 4 0 — 4 2 X 2 3 — 2 5 ,«) und eine abweichende U m r i ß -
f o r m (kurze r Hals , un te r dem H a l s plötzl ich breit werdendes Gehäuse) aus. 




4 5 8 S f - k m 
A b b . 4 . 
T i sza , 2 3 — 2 7 . 6. 1960. 1. Synedra ulna, 2. Ceratoneis arcút, 3. Gomphonema angustatum, 
4. Asterionella jormosa, 5. Melosira granulata var. angustissima, 6. Melosira varians. 
7. Eudorina elegáns 
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Closterium littorale G A Y , 1 4 5 X 1 5 g r o ß e Zelle, in einer Ze l l enhä l f t e mi t 
4 Py reno iden , in den E n d v a k u o l e n ein zusammengese tz te r Gipskr i s ta l l . Diese 
Alge hat offens icht l ich eine ziemlich we i t r äumige Anpassungsfäh igke i t z u r 
Saprob i t ä t . 
Closterium pritchardianum A R C H . var. maximum N O R D S T . 8 0 — 1 2 0 0 /< 
lange Exempla r e wurden von mi r beobach te t . Scheint f ü r die gestaute F l u ß -
strecke charakter is t i sch zu sein, wo übr igens auch Closterium pritchardianum 
v o r k o m m t . (Letz tere e twa 4 8 0 X 4 8 u g r o ß ) . 
Cosmarium suhprotumidum N O R D S T . 2 7 — 3 0 X 2 3 — 2 6 | I g r o ß e Zel len , 
I s thmus 8 — 9 Diese sonst nicht a l l zuhäu f ige Ar t scheint in de r un te rsuchten 
F lußs t recke ve rhä l tn i smäß ig verbrei te t zu sein. 
Cosmarium turpini B R E B . D i e 5 8 — 6 0 X 5 6 — 5 8 ft g roßen Zellen zeigen 
einen morphologischen Übe rgang zu var. podolicum G U T « " . 
Micractinium pusillum FRES. Zellen von 6 |T Durchmesser bilden vierer 
G r u p p e n . Im gestauten F lußabschn i t t . 
Tetraedron minimum (A. BR.) HANGS. A u f f a l e n d regelmäßige quadra t i sche 
U m r i ß f o r m , eine Seite 9 — 1 1 u. 
Diatoma anceps ( E H R B G . ) G R U N . 1 7 — 2 0 u lange Zel len, „var. curta". 
Höchs twahrsche in l i ch von obersten F l u ß a b s c h n i t t in die un te rsuch te F l u ß -
strecke h inabgeschleppt . 
Diatoma vulgare B O R Y var. producta G R U N . Die 2 0 — 2 3 X 5 , 5 — 6 ,u 
großen Zellen — die meistens vereinzel t an Schleimschläuchen von Cymbella 
a n z u t r e f f e n waren — sind kleiner als die bisherigen lit . Angaben . 
Ceratoneis arcus K Ü T Z . Meist 3 0 — 5 0 // lang, mit einer ziemlich e inhei t -
lichen U m r i ß f o r m , die Endgl ieder der Formenre ihe („var. amphioxys", „var. 
linearis") s ind nicht ver t re ten . Im obersten Teil der untersuchten Fluß.strecke 
in bedeu tender Ind iv iduenzah l a n z u t r e f f e n , aber auch wei ter un ten n icht selten. 
Surirella verrucosa P A N T . N a c h C L E V E - E U L E R ( 1 . c. V . Teil p. 1 1 4 ) eine 
sehr seltene Ar t . Die von mir ge fundenen Exempla r e waren e twas brei ter als 
die lit. Angaben ( 8 0 — 8 1 , 5 X 3 3 — 3 4 , 5 U ) . 
Thalassiosira fluviatilis HUST. Zellen 17—23 ¡i im Durchmesser , i m m e r 
nur einzeln, eine Ne igung zur Kolon ieb i ldung k o n n t e ich nicht bemerken . Mit 
kleiner Ind iv iduenzah l in der untersuchten Tiszas t recke nicht selten a n z u t r e f f e n . 
Auf fa l l end w a r ein massenhaf tes Auf t r e t en in dem ö s t l i c h e n H a u p t k a n a l . 
S c h l u l i b e t r a c h t u n g 
Eine heterogene Zusammense tzung des „ P o t a m o p l a n k t o n s " o f f e n b a r t sich 
auch aus den hier dargelegten Ergebnissen. Neben typischen P l a n k t o n o r g a n i s -
men bef inden sich in jeder Sammelp robe mehre re Ar ten anderer H e r k u n f t (ben-
thische Ar t en , Gl ieder des Pe r iphy tons usw.) . Selbst unter den P l ank tona lgen 
f inde t man immer typische St i l lwasserorganismen, deren Anwesenhei t im F l u ß 
o f f e n b a r du rch E inschwemmungen zus t ande kam (z. B. Oscillatoria agardhi, 
O. animalis, O. amoena, O . chalyhea, Nostoc piscinale, Lyngbya hieronymusii 
usw.). Auch ha lophi le Algen waren a n z u t r e f f e n (z. B. Phormidium ambiguum, 
Nitzschia apiculata, N. capitellata, N. lorenziana var. subtilis, N. vitrea usw.) , 
j ; e — w j e d a s anzunehmen ist — wahrschein l ich aus kochsalzhal t igen G e w ä s -
sern (in Transsy lvan ien?) in den F l u ß e ingeschwemmt w u r d e n . 
1 1 2 G . U H E R K O V 1 C H 
A u f f a l l e n d gering ist d ie Anzah l jener A lgena r t en , die — u n a b h ä n g i g vom 
Wassers tand und von der Jahreszei t — in d e r un te r such ten F lußs t r ecke i m m e r 
a n z u t r e f f e n sind. Als solche sind zu nennen : Synedra ulna, Fragilaria capucina, 
Melosira varians, Nitzschka sigmoidea, Ceratoneis arcus, a lso lau ter Kiesela lgen-
a r ten , fe rner — mit gewissen Einschränkungen — noch Cymatopleura solea, 
Nitzschia acicuLris, Surirella robusta var. splendida, Cymbella prostrata und 
Eudorina elegans. U n t e r den Blauaigen haben blol i Oscillatoria limosa und 
O. tennis eine ve rhä l tn i smäß ig weitere Verbre i tung in de r un te rsuchten F l u ß -
strecke. Eigenar t ig ist das völl ige Fehlen ode r das ä u ß e r s t spärl iche V o r k o m m e n 
einiger typischen „ P o t a m o o r g a n i s m e n " , wie Tabellaría fenestrata, Fragilaria 
crotonensis, Cyelotella Ar ten . 
Der oberste Abschni t t der untersuchten F lußs t rccke , also de r A b s c h n i t t mit 
einer kieseligsteinigen F l u ß r i n n e bei Tiszabecs, f e rner de r gestaute A b s c h n i t t 
von Tiszalök sondern sich von den übrigen Abschn i t t en deut l ich ab . U b e r d ie 
Einzelhei ten diesbezüglich gibr. die t axonomische Tabel le A u s k u n f t , d ie we-
sentlischsten Züge dieser Absonderung sind in den beiden G r a p h i k o n e n h e r v o r -
gehoben. Für den obersten Abschni t t ist eine bedeu tende I n d i v i d u e n z a h l von 
Ceratoneis arcus und Gompbonema angustatum a m au f f a l l ends t en , die s t r o m a b -
wär t s a l lmähl ich a b n i m m t , dagegen ist in diesem Abschni t t eine a l lmäh l i che 
Z u n a h m e von Synedra ulna festzustellen. Der Abschn i t t mit ges tautem Wasser 
ha t sich im F r ü h j a h r durch eine massenhaf te V e r m e h r u n g von Synura uvella, 
im F rühsommer von Asterionella formosa, Melosira granulata var. angustissima 
ausgezeichnet . Diese Z u n a h m e de r Ind iv iduenzah l einiger Ar t en ist selbst noch 
70 k m s t r o m a b w ä r t s vom S tauwerk , bei Tiszacsege beweisbar . D e r ges tau te 
F lußabschn i t t bee in f luß t a lso den s t romabwär t s ang renzenden F l u ß a b s c h n i t t in 
deut l icher Form. 
Die l imnologische D y n a m i k der un te rsuchten F lußs t r ecke wi rd — neben 
den zahlreichen Einzelhei ten — vor allem du rch diese l e t z tgenann ten Wessens-
züge unters t r ichen . 
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K R I T I S C H E Ü B E R S I C H T DER A N U N G A R I S C H E N K I N D E R N 
A U S G E F Ü H R T E N A N T H R O P O L O G I S C H E N U N T E R S U C H U N G E N 
G Y . F A R K A S 
A n t h r o p o l o g i s c h e s I n s t i t u t d e r U n i v e r s i t ä t , Szeged 
Die ungar ische Anth ropo log ie ha t auf dem Gebie t der U n t e r s u c h u n g de r 
körper l ichen E n t w i c k l u n g der Jugend schöne E r f o l g e erziel t . Die Un te r suchun-
gen sind abe r eher nu r numerisch bedeu tend , denn die be inahe ganz auf 
Grund l age sub jek t iver Ges ich tspunkte ausgeführ ten Unte r suchungen mi te inan-
der zu vergleichen ist eine sehr schwere Aufgabe . Ein g r o ß e r Teil der pub l i -
zier ten Ergebnisse ist in den Art ike ln von B A R T U C Z und M A L Á N ( 2 3 , 7 1 ) , 
sowie auch in de r vo r k u r z e m erschienenen Bibl iographie von A L L O D I A T O R I S ( 4 ) 
entha l ten , d ie aber leider n icht die ganze L i t e ra tu r u m f a ß t . Eine Wiede rho lung 
scheint ziemlich unnöt ig zu sein. Dennoch ist es nütz l ich , d ie Arbe i t unserer 
Forscher — mi t besonderer Hins ich t auf die in den letzten 10 Jah ren geleistete 
Arbeit — k u r z zusammenzufassen und zu überbl icken, einerseits, um die Ges ta l -
tung des T h e m a s in U n g a r n zu ver fo lgen , andersei ts , u m die in den bisherigen 
Bibl iographien n icht e r w ä h n t e n W e r k e au fzuzäh len , insofern dieselben erreich-
bar sind. 
Bei uns haben zuers t J Ó Z S E F K Ö R Ö S I , der D i r e k t o r des Budapes ter S t a a t -
lichen Amtes f ü r Sta t is t ik , und B É L A W E I S Z ( F Ö L D E S ) die A u f n a h m e der 
an thropologischen D a t e n der Schulkinder in G a n g gebrach t . W E I S Z hat 187r> 
in dem O r g a n des Landesve rbands der Mit te lschul lehrer die Wicht igkei t dieser 
Untersuchungen dargelegt , K Ö R Ö S I aber hat in dem Blat t „ H O N " im O k t o b e r 
1875 ein R e f e r a t über d ie Augen- , H a a r - und H a u t f a r b e von 14.616 K i n d e r n 
der H a u p t s t a d t publ iz ier t . Letzteres ist un te r ande rem auch deshalb von 
Bedeutung, weil er d a m i t der Pub l ika t ion V I R C H O W S über A u f n a h m e n an 
Schulkindern (22*, 26*, 71*) zuvorgekommen ist. 
In de r e thnographischen Arbei t „SZEGED ÉS NÉPE" (Szeged und dessen 
Bewohner) f inden wir die ersten Da ten über die Augen- , H a a r - und Gesichts-
f a rbe de r Szegeder Kinde r (66). B A R T U C Z e r w ä h n t in seiner i. J . 1912 erschiene-
nen Arbe i t „ A r a d megye népének an th ropo log ia i v á z l a t a " (Anthropologische 
Skizze über die Bewohner des Komi t a t s A r a d ) 11 von ihm selbst un te r such te 
ungarische K inde r , fe rner br ingt er Da ten über 12.854 Kinde r verschiedener 
N a t i o n a l i t ä t , — d a r u n t e r über 3712 ungarische Knaben und 3119 M a d c h e n 
* D a t e n v o n a n d e r e n V e r f a s s e r n . 
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— u n d z w a r übe r de ren Augen- , H a a r - , H a u t f a r b e u n d K ö r p e r h ö h e . D i e l e t z -
teren D a t e n h a t t e er v o n den Lehrern auf F ragebogen e r h a l t e n (71*) . 
Die nächs ten U n t e r s u c h u n g e n w u r d e n w iede r in B u d a p e s t v o r g e n o m m e n . 
L Á S Z L Ó N A G Y u n t e r s u c h t e 1 9 1 3 1 4 d a s Z u n e h m e n des W a c h s t u m s ( K ö r p e r h ö h e , 
G e w i c h t ) d e r Schü le r d e r E l emen ta r s chu l e u n d des Leh re r semina r s im V I . Bez i rk 
im Lauf d e r verschiedenen Jahreszeiten. Die M i t t e i l u n g b r i n g t aber n u r d i e 
M a R e der L e h r a m t s k a n d i d a t e n ( 7 5 ) . G Y U L A M O K O S pub l i z i e r t e 1 9 1 6 u n t e r 
dem Tite l „ W a c h s t u m d e r Schüler innen im L a u f e zwe ie r K r i e g s - S c h u l j a h r e " 
(12*) die D a t e n d e r K ö r p e r h ö h e und des G e w i c h t s B u d a p e s t e r M i t t e l s c h ü l e r i n -
nen . F R A U I R E N E L U K Á C S ( S Z Á S Z ) ha t gemeinsam mi t dem U n i v e r s i t ä t s p r o f e s s o r 
A D O L F J U B A 5 J a h r e h i n d u r c h d a s W a c h s t u m u n d d a s K ö r p e r g e w i c h t d e r S c h ü -
ler beobach te t . U b e r die Ergebnisse ber ichte t F R A U L U K Á C S in m e h r e r e n M i t -
te i lungen ( 9 7 , 9 8 , 9 9 ) . Ö D Ö N T Ö R Ö K be r ich te te in dem J a h r g a n g 1 9 1 3 d e r von 
d e r K l i n i k he rausgegebenen H e f t e über 814 , a n 6 — 1 4 - j ä h r i g e n B u d a p e s t e r 
E l e m e n t a r s c h ü l e r n a u s g e f ü h r t e n K e p h a l m e s s u n g e n u n d z ieht — ebenso w i e 
F R A U L U K Á C S — d i e P a r a l l e l e zwischen den met r i schen D a t e n u n d den geis t igen 
Fäh igke i t en ( 1 0 3 , 1 2 * ) . Ö D Ö > J . T U S Z K A I u n t e r s u c h t e die k ö r p e r l i c h e E n t w i c k -
lung von ( 9 2 2 ) G y m n a s i a s t e n im V I I I . Bez i rk . E r n a h m ihre D a t e n auf ein 
15 M e r k m a l e u m f a s s e n d e s S t a m m b l a t t auf u n d be rücks i ch t ig t e auch die N a t i o -
na l i t ä t ( 1 0 4 ) . 
B A L L A I h a t bei den „Matyó"s d e r G e m e i n d e n M e z ő k ö v e s d , T a r d , S z e n t -
is tván i. J . 1913, in Ba la tonkenese i. J . 1914, spä t e r abe r in H ó d m e z ő v á s á r h e l y 
u n d dessen U m g e b u n g metr ische Da t en v o n K i n d e r n a u f g e n o m m e n ( 1 2 ) ; er 
bespr ich t auch den K e p h a l i n d e x d e r ungar i schen K i n d e r (11). 
Z u r Zei t d e r ungar i schen R ä t e r e p u b l i k o rgan i s i e r t en K Á R O L Y B A L L A I u n d 
L A J O S B A R T U C Z e ine Fachsek t ion f ü r A n t h r o p o l o g i e im Interesse d e r rege l -
m ä ß i g e n a n t h r o p o l o g i s c h e n Un te r suchungen a n den u n g a r l ä n d i s c h e n K i n d e r n . 
Diese P l ä n e k o n n t e n abe r wegen des S turzes d e r R ä t e r e p u b l i k n icht v e r w i r k -
l icht w e r d e n (27) . 
I nzwi schen te i l te auch G O R K A einen k le inen A r t i k e l übe r d a s W a c h s t u m 
des K i n d e s mi t . Im J a h r e 1923 lä f i t B A R T U C Z d ie Z e i t s c h r i f t „ A n t h r o p o l o g i s c h e 
H e f t e " w iede r erscheinen, in deren 4 J a h r g ä n g e n m e h r e r e S tud ien übe r d a s 
W a c h s t u m d e r K i n d e r erschienen. So bespr ich t L Á S Z L Ó N A G Y schon im. 1. J a h r -
g a n g den Z u s a m m e n h a n g zwischen dem k ö r p e r l i c h e n u n d geistigen Leben des 
K i n d e s (76) ; B A L L A I pub l iz ie r t von 6 — 1 2 - j ä h r i g e n Matyó-Knaben D a t e n übe r 
K ö r p e r b a u , A r m s p a n n w e i t e , K o p f u m f a n g u n d K e p h a l i n d e x (12) ; B A R T U C Z 
b r i n g t übe r 6 8 3 6 a m P la t t ensee w o h n e n d e K n a b e n und 6525 M ä d c h e n au f 
den K ö r p e r b a u bezügl iche D a t e n (16), f e r n e r b r ing t er auf G r u n d von 3 6 3 4 6 
n icht selbst ge sammel t e r Da t en seine auf d a s K ö r p e r w a c h s t u m der u n g a r i s c h e n 
K i n d e r bezügl ichen Fests te l lungen (17, 18) . D i e F o r t s e t z u n g des l e t z t e r e n 
A r t i k e l s erschien i. J . 1926. H i e r bespr ich t der A u t o r den K ö r p e r b a u d e r 
K i n d e r nach den versch iedenen N a t i o n a l i t ä t e n (19) . 
DEZSŐ KIRÁLY un te r such t i. J . 1925 d a s W a c h s t u m d e r Schü le r des K i s -
pester R e a l g y m n a s i u m s . Es ist Schade, dal? d ie A r b e i t d e r I n d i v i d u e n z a h l d e r 
U n t e r s u c h t e n u n d der A l t e r sg ruppene in t e i l ung wegen n i ch t v o l l w e r t i g ist 
( 6 9 * , 3 5 * 7 1 * ) . 
D i e M i t a r b e i t der Ä r z t e an den E n t w i c k l u n g s u n t e r s u c h u n g e n w i r d d u r c h 
das in dem Bla t t „ V o l k s g e s u n d h e i t " e rschienene „ K ö r p e r m a R - B l a t t - F o r m u l a r " 
g e f ö r d e r t (74) . N i c h t viel später , i. J . 1928, beg inn t G Y Ö R G Y V É L I , S c h u l a r z t 
A N U N G A R I S C H E N K I N D E R N A N T H R O P O L O G I S C H E N U N T E R S U C H U N G E N 123 
in K a p o s v á r , seine sehr wicht ige Arbe i t auf diesem Gebiet der Wissenschaf t . 
E r sammel t die auf das W a c h s t u m und die E n t w i c k l u n g 4 — 1 2 - j ä h r i g e r K n a -
ben und Mädchen bezügl ichen Da ten in K a p o s v á r , und publ iz ier t die bis 1931 
über mehr als 2000 K i n d e r (aus K i n d e r g a r t e n und Volksschule) gesammel ten 
D a t e n i. J . 1936 (105, 22*). 
B A R T U C Z schreibt eine A b h a n d l u n g über den Z u s a m m e n h a n g des W a c h s t u m s 
mit de r U m w e l t (20, 19). In demselben J a h r erscheint die sehr g ründ l i che Mi t -
tei lung von GÁSPÁR, die — indem sie die Methoden de r A u f n a h m e und A u f -
a rbe i t ung der Da ten beschreibt (55) — die diesbezügliche Arbe i t der Schulärz te 
sehr ge fö rde r t ha t . 
I m J a h r e 1929 erschien das Buch von S Z O N D I und J U B A , in welchem die 
Verfasser die Da ten vor längerer Zei t gemachter Un te r suchungen mi t te i len . 
S Z O N D I publ iz ier t auf G r u n d von i. J . 1928 gemachten U n t e r s u c h u n g e n die 
D a t e n a r m e r K i n d e r aus Budapes t (100, 105") , J U B A aber f ü h r t die in dem 
Budapes te r „Szent I s t v á n " G y m n a s i u m von den Schülern in 1910, 1914, 1919 
und 1922 au fgenommenen D a t e n an , d ie über Gewichts - und W a c h s t u m s -
verhäl tn isse vor und nach dem Kr ieg A u f s c h l u ß geben (105*). I n demselben 
J a h r ve rö f f en t l i ch t B A R T U C Z nach von Schulen erha l tenen Fragebogen D a t e n 
über die Ver te i lung de r Augen- und H a a r f a r b e (21), dann wieder B R A U N H O F F N E R 
— nach n icht eigenen Messungen — Da ten über K ö r p e r b a u und K ö r p e r g e w i c h t 
6 — 1 3 - j ä h r i g e r Budapes ter K n a b e n und Mädchen (30). 
In demselben J a h r beginnt B É L A B A L O G H die auf 4 J a h r e geplan-
ten Untersuchungsserien, die auch beendet wurden , an 554, 10—20 
J a h r e al ten Schülern des Szo lnoker Rea lgymnas iums und der höheren H a n d e l s -
schule (7). E r un te r such t mit g r o ß e r Gründ l i chke i t 23 somatoskopische , 29 
somatomet r i sche und 3 physiologische Merkmale . Die g r o ß e Bedeu tung seiner 
Arbe i t bes teht einesteils in der wiederhol ten und gründl icheren A n w e n d u n g der 
Untersuchungsser ien (in Unga rn ) , anders te i ls da r in , dal? die U n t e r s u c h u n g e n 
sehr vielseitig sind. Es ist bedauernswer t , d a ß er seine Un te r suchungen nicht 
auch auf Mädchen ers t reckt ha t . 
1930 beginnt M A L Á N die K ö r p e r b a u - , Gewich t s - und M u s k e l k r a f t - D a t e n 
de r 13—18 J a h r e al ten Budapes ter Lehr l inge zu sammeln und besitz noch in 
demselben J a h r Da ten über 6511 K n a b e n und 4232 Mädchen , in 1931 aber 
von derselben A l t e r sg ruppe über 4653 K n a b e n und 3251 M ä d c h e n , über 
welche er i. J . 1934 ber ichtet (69). 
1930 beschl ießt der Körpe re rz i ehungs -Ausschuß der Budapes ter F a k u l t ä t 
f ü r Wi r t scha f t s l eh re die A u f n a h m e de r an thropologischen Da ten der H ö r e r (9), 
w o d u r c h d ie Untersuchungen des Körperwachstums sich nunmehr auf eine viel 
breitere Altersgruppe der Jugend e rs t reckt . Im folgenden Schu l j ah r — 1931/32 
— unte rsuch t E D E N E U B E R die Schüler der 1. E lementark lasse in Debrecen . 
O b z w a r ihn in erster Linie Gesundhei t s rücks ich ten zu dieser Arbe i t bewegen, 
gibt er in dem letzten Teil seines R e f e r a t s auch an th ropomet r i sche D a t e n (80). 
1932 erscheint ein sehr wichtiger Ar t ike l von BÉLA B A L O G H , de r sich mi t der 
Ausges ta l tung der Al te r sg ruppen beschäf t ig t und t rachte t , die f r ü h e r gebräuch-
lichen Me thoden zu vereinigen (8). 1933/34 verbre i tern M A L Á N und A P O R die 
Skala der Unte r suchungen von neuem und machen, zwecks Fests te l lung des 
Z u s a m m e n h a n g s zwischen Körpe re rz i ehung und En twick lung , an 975 Schülern 
Messungen, über die sie in de r Ze i t schr i f t „ K ö r p e r e r z i e h u n g " ber ichten (70). 
Zu den methodischen Ar t ike ln gehört auch die kurze Mi t te i lung von S A L L A Y (94) . 
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1934 w i r d in Budapes t eine a l lgemeine E n t w i c k l u n g s u n t e r s u c h u n g d e r 
6 — 13 - jähr igen S c h u l k i n d e r v e r o r d n e t , deren Ergebnisse B R A U N H O F F N E R p u b l i -
z ier t ( 3 1 ) . É D E R E R b r ing t eine nach der U n t e r s u c h u n g d e r K ö r p e r h ö h e , des 
K ö r p e r g e w i c h t s und des B r u s t u m f a n g s von 1296 K n a b e n u n d 1341 M ä d c h e n 
au fges t e l l t e Tabe l le , d ie zur B e s t i m m u n g d e r n o r m a l e n E n t w i c k l u n g d e r 
e r w ä h n t e n M e r k m a l e vom 6. bis z u m 12. L e b e n s j a h r d ienen sol l te (48) . D a er 
a b e r bei den e inze lnen A l t e r s g r u p p e n die H ä u f i g k e i t n i ch t beze ichnet h a t , u n d 
d a auch seine Einte i lungsweise in Al te rsk lassen b e e a n s t a n d e t w e r d e n k a n n , 
k a n n seine beach tenswer t e , a n r e g e n d e Arbe i t n i ch t als vo l lwe r t i g b e t r a c h t e t 
w e r d e n . I n demselben J a h r schre ib t S C H M I D T in e iner M i t t e i l u n g ü b e r d i e 
P a r a l l e l i t ä t d e r kö rpe r l i chen Z u n a h m e u n d der geist igen E n t w i c k l u n g (95) . 
Derse lbe A u t o r m a c h t e an B u d a p e s t e r Bürge r schü le rn a n t h r o p o l o g i s c h e S t u -
dien ( 2 2 * ) . J Á N O S G Á S P Á R v e r ö f f e n t l i c h t 1 9 3 6 D a t e n übe r d i e K ö r p e r m a ß e 
Szegeder Lehr l inge u n d Mi t te l schü le r (56). 
Im J a h r e 1934 br ingen die Ver fasse r d ie Ergebnisse der U n t e r s u c h u n g e n 
a n 1036 Szegeder E lemen ta r schü le rn der 1. Klasse (84) . D i e Ergebnisse w a r e n 
n icht nach den Geschlech te rn g e t r e n n t gegeben w o r d e n , auch m a c h t d i e 
M e t h o d e d e r A u f a r b e i t u n g einen Vergle ich mi t neueren Resu l t a t en le ider 
n i ch t mögl i ch . D i e U n t e r s u c h u n g e n w a r e n nach dem M u s t e r d e r N e u b e r -
schen A u f n a h m e n in Debrecen a u s g e f ü h r t w o r d e n , abe r auRer diesen w u r d e n 
— eben fa l l s au f A n r e g u n g des e r w ä h n t e n A u t o r s — bei ä r z t l i chen U n t e r s u c h u n -
gen i m m e r h ä u f i g e r auch a n t h r o p o m e t r i s c h e D a t e n a u f n a h m e n gemach t , de r en 
Ergebnisse d a n n meis tens in ä r z t l i chen F a c h z e i t s c h r i f t e n erschienen (30, 85, 
113, 34, 67, 82, 83) . 
M A L Á N schreibt eine neue Mi t t e i l ung u n t e r dem Ti te l „ D i e k ö r p e r l i c h e 
E n t w i c k l u n g 11 — 1 4 - j ä h r i g e r K n a b e n u n d M ä d c h e n u n d die b io logischen 
G r u n d l a g e n ih re r K ö r p e r e r z i e h u n g " (93*). D A R Á N Y I und J A N K O V I C H b e r i c h -
ten ü b e r U n t e r s u c h u n g e n an B u d a p e s t e r u n d Pes t szen t lö r ince r K i n d e r n . D a 
a b e r d ie U n t e r s u c h u n g e n dieser A u t o r e n haup t s äch l i ch vom S t a n d p u n k t d e r 
H y g i e n i e geschahen, sind die D a t e n f ü r d i e A n t h r o p o l o g i e schwer z u v e r w e r t e n 
(34) . Im J a h r e 1935 werden neuere Szegeder D a t e n mi tge te i l t (67), abe r t r o t z -
d e m d e r Ver fa s se r auch A u f n a h m e n von K ö r p e r b a u - u n d G e w i c h t s d a t e n e r -
w ä h n t , p u b l i z i e r t er dieselben n ich t . 
Im S c h u l j a h r 1 9 3 5 / 3 6 erstreckt E D E N E U B E R d ie G e s u n d h e i t s u n t e r s u c h u n -
gen auch auf die Debrecener Universitätshörer u n d bietet in seinem R e f e r a t 
auch einige a n t h r o p o m e t r i s c h e I n f o r m a t i o n e n (81) . D i e Bedeu tung seiner A r b e i t 
liegt abe r haup t säch l i ch d a r i n , dal? sich j e t z t d ie obere A l t e r s g r e n z e bei den 
K ö r p e r e n t w i c k l u n g s u n t e r s u c h u n g e n auch in d e r P r a x i s verschiebt . 
I m J a h r e 1936 ber ichte t B O D O übe r d ie R e s u l t a t e a n t h r o p o m e t r i s c h e r 
U n t e r s u c h u n g e n an K n a b e n (28), d a n n e rsche in t ein Bericht übe r d ie U n t e r -
suchungen des Biologischen Ins t i t u t s der U n i v e r s i t ä t Szeged, in we lchem m a n 
haup t s äch l i ch auf die Entwicklung der Sportler bezügl iche A n g a b e n f i n -
de t (33) . 
D i e oben e r w ä h n t e n NEUBERschen U n t e r s u c h u n g e n w e r d e n 1937 v o n 
E N D R E J E N E Y fo r tgese tz t , u n d ähnl ich w i e bei den H ö r e r n d e r U n i v e r s i t ä t D e b -
recen, w i r d auch an d e r Budapes te r U n i v e r s i t ä t im J a h r e 1 9 3 7 / 3 8 m i t d e r 
U n t e r s u c h u n g der Gesundhe i t d e r H ö r e r begonnen . Im J a h r e 1937 e r sche in t 
w iede r eine M e t h o d i k , d ie bei d e r A u s w e r t u n g d e r D a t e n von a n S c h u l k i n d e r n 
g e m a c h t e r und a n d e r e r W a c h s t u m s u n t e r s u c h u n g e n eine groRe H i l f e b e d e u t e t 
A N U N G A R I S C H E N K I N D E R N A N T H R O P O L O G I S C H E N U N T E R S U C H U N G E N 1 2 5 
und auch die N o t w e n d i g k e i t de r A n w e n d u n g der Biometr ie beweist (96). 
Ebenfa l l s i. J . 1 9 3 7 publ iz ier t J E N E Y die Ergebnisse seiner B l u t g r u p p e n u n t e r -
suchungen an K i n d e r n des K o m i t a t s H a j d u ( 5 8 ) . I m J a h r e 1 9 3 7 / 3 8 mach t 
N E M E S K É R I seine an thropolog ischen Unte r suchungen an den Bewohnern von 
H a j d ú b ö s z ö r m é n y . D o r t m i ß t er auch Kinder , tei l t auch d ie K ö r p e r b a u d a t e n 
der Knaben mi t (77), o b z w a r nicht f ü r alle de r von ihm gemessenen 311 
Schüler . E r e r w ä h n t auch seine die F a r b e n k o m p l e x i o n b e t r e f f e n d e n U n t e r -
suchungen. V É L I s tud ie r t den Z u s a m m e n h a n g zwischen der Pube r t ä t und de r 
E n t w i c k l u n g der geistigen Fähigkei ten ( 1 0 6 ) . I M R E L I P P ber ichte t über die 
Ergebnisse seiner an 378 K n a b e n und 349 Mädchen von Sárbogárd , Sárszent-
ágota und Sá rke resz tu r gemachten metr ischen A u f n a h m e n ( 7 1 * ) . G Á B O R 
D O R O S m a c h t in der G e m e i n d e Kulcsod Augen- und H a a r f a r b e n u n t e r s u c h u n -
g e n ( 7 1 * ) . . 
1938 erscheint das Werk von B A R T U C Z „ D e r ungarische Mensch" , in wel-
chem man an mehreren Stellen — auf G r u n d f r ü h e r publ iz ie r te r Da ten — 
Berufungen auf somatomet r i sche und somatoskopische D a t e n von Schulk indern , 
Un ive r s i t ä t shöre rn , b z w . auch neue D a t e n f i nde t (22) ; auch Vergleichstabel len 
werden gebrach t . Eine kle inere Mi t te i lung beschäf t ig t sich mi t dem Z u n e h m e n 
der Wachs tumsgeschwind igke i t des Menschen (68). 1939 ha t N E M E S K É R I 
während seiner in der G e m e i n d e Kocs gemachten an thropolog ischen U n t e r -
suchungen auch an 208, 6—9- jäh r igen K i n d e r n und 13—23 J a h r e al ten J u -
gendlichen S tud ien gemach t . (54, 79). 
1 9 4 2 ber ichtet B É L A B A L O G H in einer sieht auf 2 4 M e r k m a l e ers t reckenden 
Studie über die an den Debrecener Univers i t ä t shöre rn im S t u d i e n j a h r 1 9 3 8 / 3 9 
und 1 9 3 9 / 4 0 gemachten Un te r suchungen . J E N E Y aber publ iz ier t die Ergebnisse 
der Gesundhe i t sung te rsuchungen an den Debrecener Unive r s i t ä t shöre rn (59, 60). 
1939 m a c h t N E M E S K É R I in der Nyi r ség Sammlungen , w o er a u ß e r den 
Da ten Erwachsene r auch die M a ß e von 1300, 3 — 1 5 J a h r e al ter K i n d e r a u f -
n i m m t ; leider jedoch e r w ä h n t er diese nur , publ iz ier t sie aber nicht (78). A P O R 
m i ß t die Spor t le r und N ich t spo r t i e r der H ö r e r des 1. J ah rgangs der Budapes-
ter Univers i t ä t und zieht schon auf G r u n d von 10 Mal ten Vergleiche (5); d a n n 
schreibt er auch eine S tud ie auf G r u n d derselben U n t e r s u c h u n g , über die K a p a -
z i tä t de r Lunge (6). A L L O D I A T O R I S un tersucht den L o R E N T Z s c h e n Index (3) an 
18-jährigen Mädchen , d a n n ber ichtet er über die in Budapes te r Mit te lschulen 
ausge führ t en Körpe rgewich t s - und Körpe rhöhenmessungen (71*). 
Eine Arbe i t sgemeinschaf t beginnt die an thropologische Un te r suchung der 
Bevölkerung von I v á d . In dem R a h m e n der Un te r suchung n i m m t N E M E S K É R I 
in den J a h r e n 1939—1942 , 1948 und 1951/52 45 metr ische M e r k m a l e von 62 
1 — 19-jährigen Knaben und 61 Mädchen ähnl ichen Al ters a u f ; er gibt eine 
e ingehende morpholog i sche Beschreibung, mach t die F o t o a u f n a h m e n , und publ i -
zier t einen Teil der D a t e n (2). 
Ü b e r die Körpermalk Neugeborener berichten B É L A K O N T S E K (65), C S I K , 
A P O R (1937), und D A R Á N Y I schreibt (1941) eine A b h a n d l u n g über die U n t e r -
suchungen an Zwi l l ingen . D a m i t we rden die Wachs tumsmessungen auf die 
unters ten Al te r sg ruppen ers t reckt (71*). F F . H É R sammelt 19 M e r k m a l e umfas -
sende D a t e n von 15—20- jähr igen Jugendl ichen in Eger (52). M A L Á N schreibt 
mi t mehreren Mi tve r fasse rn eine hauptsächl ich Kons t i tu t ionsbeschre ibungen 
en tha l t ende Mi t t e i lung über 227 073 Personen (71). B A R T U C Z b r ingt in seiner 
S tud ie „ D i e An th ropo log ie der U n g a r n " auf G r u n d f rühe re r Unte r suchungen 
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auf Schulk inder bezügl iche Daten (24). 1943 erscheint die Kons t i t u t i ons l eh re 
von BUDAY, die nicht nu r die bisherigen wicht igeren Un te r suchungen e r w ä h n t , 
sondern auch eine aus führ l i che Beschreibung de r Techn ik der Messungen g ib t 
(32). In seiner i. J . 1947 zum Angedenken B É L A B A L O G H S geschriebenen M i t -
tei lung publ iz ier t B A R T U C Z auch das Verzeichnis de r schwer zugängl ichen M i t -
tei lungen des he rvo r ragenden ungarischen A n t h r o p o l o g e n (25), in denen auch 
mehrere auf die En twick lungsun te r suchungen bezügl iche Arbei ten zu f i n d e n 
sind. 
V É L I beginnt 1947/48 in K a p o s v á r die Messungen an 4—19- j äh r igen K n a -
ben und Mädchen , er untersucht 4094 Kinde r (108), abe r dabei s ammel t er 
auch die Assent ie rungsda ten der in dem Dis t r ik t K a p o s v á r in den J a h r e n 
zwischen 1852—1936 Geborenen. Seine Ergebnisse pub l iz ie r t er in den Biolo-
gischen Mit te i lungen, b z w . in den a u f s neue erscheinenden An th ropo log i s chen 
Mit te i lungen (109, 110, 111). Seine Arbei t ist sowohl vom Ges i ch t spunk t d e r 
Me thod ik als auch deshalb von g r o ß e r Bedeutung, weil er de r erste A u t o r ist, 
de r bei den an thropologischen Untersuchungen auch auf die Untersuchung der 
Menses e ingeht . E r w a r es auch, der die K o r r e l a t i o n zwischen der kö rpe r l i chen 
E n t w i c k l u n g der K i n d e r und dem Kriege s tud ier te und seine Ergebnisse auch 
ve rö f f en t l i ch t e (107) . 
1948 erscheint in de r Serie der Kinderpsycholog ischen Bibl iothek eine 
kleine Mi t t e i lung un te r dem Titel „ K ö r p e r b a u und V e r s t a n d " (64). Le ider tei l t 
der Verfasser n u r mi t , d a ß er Messungen an S t a d t - und L a n d k i n d e r n vorge -
nommen ha t , gibt aber wede r über den O r t de r Messungen, noch über d ie V e r -
tei lung nach Geschlechtern A u f s c h l u ß . 
Im J a h r e 1951 geschahen in Budapes t g r o ß e D a t e n a u f n a h m e n . E ine bei-
l äuf ig aus 100 Schu lä rz ten bestehende G r u p p e leistete diese Arbei t , und m a ß 
be inahe 250 000 K i n d e r . Von diesen Da ten waren 168 000 dazu geeignet , d a ß 
auf G r u n d derselben eine Entwicklungs tabe l le angefe r t ig t werde , die übe r den 
S tand der E n t w i c k l u n g der Budapes ter K i n d e r eine aus füh r l i che A u s k u n f t 
gibt (112). Die Messungen an so vielen K i n d e r n und die neue A r t de r M i t t e i l u n g 
steigern den W e r t geleisteten Arbe i t . Es ist zu bedauern , d a ß d ie Z a h l de r 
Fälle aus der Mi t t e i lung ausgeblieben ist. Diese Tabe l l e haben auch die Ver -
fasser des f ü r die Schulärz te geschriebenen Taschenbuchs (63) geb rach t u n d 
haben auch Anweisungen zu deren V e r w e r t u n g in de r P rax i s gegeben, mi t 
denen man abe r aus mehreren G r ü n d e n n icht e invers tanden sein k a n n . 
Eine sehr bedeu tende Arbei t ha t in den Un te r suchungen der kö rpe r l i chen 
E n t w i c k l u n g der ungar ischen Schulk inder und Unive r s i t ä t shöre r d a s A n t h r o -
pologische Ins t i tu t de r Kossuth Lajos Un ive r s i t ä t von Debrecen u n t e r de r Lei-
t u n g von M I H Á L Y M A L Á N geleistet. In den beiden, die an th ropo log i sche E r f o r -
schung de r lebenden U n g a r n behande lnden Mi t te i lungen von M A L Á N (71, 73) 
ist bei den Refe renzen ein großer Teil der ungar länd ischen L i t e r a t u r über das 
K ö r p e r w a c h s t u m zu f inden . Ebenfal ls M A L Á N publ iz ier te auch die K ö r p e r b a u - , 
Gewich t s - und B r u s t u m f a n g - D a t e n der von ihnen untersuchten 5138 K n a b e n 
und 5171 Mädchen (72). 
Ein anderes Mitgl ied der Arbe i t sgemeinschaf t , Assistent T I B O R R A J K A I , 
begann 1952 sehr wichtige, sich jährlich wiederholende Untersuchungsserien 
an den Schülern de r H a j d u s á m s o n e r Grundschu l e . Seine ersten Ergebnisse übe r 
die 25 M e r k m a l e umfassende Unte r suchung 6 — 1 4 J a h r e al ter K n a b e n u n d 
Mädchen w u r d e n auch schon publ iz ier t (86, 89) . Auch über die Ergebnisse 
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seiner übr igen U n t e r s u c h u n g e n , n ä m l i c h ü b e r den Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n 
K ö r p e r h ö h e und Lebensa l t e r in d e r S p a n n e v o n 2 — 2 0 J a h r e n (90) , ü b e r d a s 
S t u d i u m d e r a n t h r o p o l o g i s c h e n M e r k m a l e v o n 247 K n a b e n u n d 3 0 3 M ä d c h e n 
d e r G e m e i n d e S á r r é t u d v a r i (91) , sowie über seine d e n G a n g d e r k ö r p e r l i c h e n 
E n t w i c k l u n g v o n Schüle rn de r G r u n d s c h u l e b e t r e f f e n d e n B e o b a c h t u n g e n (92) 
h a t er schon in m e h r e r e n M i t t e i l u n g e n be r i ch te t . E r d e f i n i e r t d i e A u f g a b e n d e r 
Sportanthropologie (88), und m a c h t — z u m Teil g e m e i n s a m m i t J A N C S Ó — 
die U n t e r s u c h u n g e n an d e n D e b r e c e n e r U n i v e r s i t ä t s h ö r e r n , d ie a u c h schon 
p u b l i z i e r t w u r d e n (87, 93) . 
D a s d r i t t e Mi tg l i ed de r A r b e i t s g e m e i n s c h a f t ist O T T O E I B E N . 
Er be r ich te t , b z w . pub l i z i e r t S t u d i e n über an ungar i schen S t a d t - u n d L a n d -
k i n d e r n v o r g e n o m m e n e Messungen (36, 37 , 38, 39, 43, 44) , ü b e r ä h n l i c h e 
U n t e r s u c h u n g e n t s chechos lowak i sche r A n t h r o p o l o g e n (40, 42) , über e in ige F r a -
gen des W a c h s t u m s de r K i n d e r (45) , ü b e r den U n t e r r i c h t de r A n t h r o p o l o g i e 
in d e n Mi t t e l schu len (41), neues tens ü b e r d ie K ö r p e r m a ß e N e u g e b o r e n e r (46) 
und ü b e r m e t h o d i s c h e P r o b l e m e (47) . 
Eben fa l s in de r D e b r e c e n e r A r b e i t s g e m e i n s c h a f t s tud ie r te I S T V Á N K A C S U R 
den Z u s a m m e n h a n g zwischen E n t w i c k l u n g und U m w e l t w ä h r e n d des schul-
p f l i ch t i gen Al te r s (61, 62) . T H O M A v e r ö f f e n t l i c h t eine bei de r A u s w e r t u n g d e r 
U n t e r s u c h u n g e n nü t z l i che b iome t r i s che S t u d i e (101) u n d a rbe i t e t f ü r d ie 
A n t h r o p o l o g i e d e r G e m e i n d e Szabo lc s d ie D a t e n de r 1 7 — 2 3 - j ä h r i g e n J u g e n d -
lichen auf ( 1 0 2 ) . K A T A L I N B O R D Á S r e f e r i e r t über d ie ve rg l e i chenden U n t e r s u -
c h u n g e n v o n 6 ' / a — 7 - j ä h r i g e n D e b r e c e n e r K n a b e n und M ä d c h e n (29) . 
D i e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t D e b r e c e n h a t a u ß e r den oben e r w ä h n t e n u n d 
pub l i z i e r t en A r b e i t e n noch m e h r e r e vo l l s t änd ige U n t e r s u c h u n g e n a u s g e f ü h r t . 
Bei diesen U n t e r s u c h u n g e n h a b e n u n t e r de r Le i tung v o n M I H Á L Y M A L Á N ; T I B O R 
R A J K A I , O T T O E I B E N , A N D O R T H O M A , M I K L Ó S B A L O G H , I S T V Á N K A C S U R , K L A R A 
C S O N T H , F R A U V Á R A D Y S Z A B Ó , K A M I L L A H U S Z Á R die A u f n a h m e n g e m a c h t . 
D i e U n t e r s u c h u n g e n f a n d e n in d e r H a j d ú s á g , in B á n v ö l g y e , im Bi l ia rer , S z a -
bc lcse r u n d S z a t m á r e r K o m i t a t s t a t t . In jeder de r Schulen w u r d e n — sowe i t 
es mögl i ch w a r — sämt l i che K i n d e r u n t e r s u c h t . So können d ie auf d ie e inze l -
nen G e m e i d e n bezüg l ichen D a t e n als f ü r d i e dor t igen Schüle r d e r G r u n d s c h u l e 
cha rak t e r i s t i s ch b e t r a c h t e t w e r d e n . D a s in d e n haup t säch l i chs t en Te i len v e r ö f -
f en t l i ch t e M a t e r i a l bez i eh t sich auf 5171 K n a b e n u n d 5 1 3 8 Mädchen. ' 1 ' * 
V o n d e n neuesten A u f a r b e i t u n g e n müssen d ie v o n F E H É R in S á r k ö z ( 5 3 ) 
und v o n D E Z S Ö in B u d a p e s t ( 3 5 ) , sowie d ie Mi t t e i l ung v o n A C S Á D Y e r w ä h n t 
w e r d e n (1) . 
A u c h d a s A n t h r o p o l o g i s c h e I n s t i t u t de r U n i v e r s i t ä t Szeged h a t an diesen 
u n g a r l ä n d i s c h e n U n t e r s u c h u n g s a r b e i t e n t e i l g e n o m m e n , u n d in d e r G e m e i n d e 
D o b o z im K o m i t a t Békés die de t a i l l i e r t en morpho log i schen u n d me t r i s chen 
D a t e n v o n b e i l ä u f i g 2 4 0 S c h u l k i n d e r n gesammel t . T A M Á S G R I N E U S Z h a t in de r 
G e m e i n d e V é s z t ő ( K o m . Békés) be i l äu f ig 1 3 0 S c h u l k i n d e r gemessen. G Y U L A 
F A R K A S ha t 1 9 5 5 / 5 6 d ie a n t h r o p o l o g i s c h e A u f n a h m e an 9 1 F l ö r e r n u n d 1 2 1 
H ö r e r i n n e n de r U n i v e r s i t ä t d u r c h g e f ü h r t . Diese D a t e n sind jedoch bis j e t z t 
noch n ich t p u b l i z i e r t . 
E b e n f a l l s in Szeged ha t G Y U L A F A R K A S 1 9 5 8 / 5 9 de t a i l l i e r t e D a t e n a u f -
n a h m e n an 2017 K n a b e n u n d 1937 M ä d c h e n g e m a c h t und im L a u f e se iner 
:>r ' T ü r d i e m ü n d l i c h e M i t t e i l u n g wi l l i ch MIHÁLY MALÁN h i e r m e i n e n D a n k a u s d r ü c k e n . 
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Untersuchungen — ähnl ich wie DEZSÖ — (35) dieselben auch auf die Menarche 
ers t reckt . Über die Ergebnisse ha t er in seiner D o k t o r a r b e i t ber ich te t , b z w . 
er in seiner Mi t te i lung D a t e n publ iz ier ten (50, 51). 
A u ß e r den oben aufgezäh l t en Arbeiten gibt es noch mehrere , die mit den 
Wachs tumsun te r suchungen in Verb indung gebrach t we rden können , b z w . in 
denen diesbezügliche, hauptsächl ich inländische D a t e n zu f inden sind (10, 13, 
14, 15, 26) . 
Die in dem ku rzen geschichtlichen Überb l i ck au fgezäh l t en S a m m l u n g e n 
und Mit te i lungen sind in chronologischer Re ihenfo lge , auf einige wich t ige re 
M e r k m a l e bezüglich, nach den Geschlechtern ge t r enn t in de r 1. Tabel le z u s a m -
m e n g e f a ß t , während die 1. Abbi ldung über die geographische Ver te i lung de r 
S a m m l u n g e n or ient ie r t . In de r Tabel le bedeute t das „ x " , d a ß die A u f n a h m e n 
noch n icht publ iz ier t w o r d e n sind, die mit „ ! " bezeichneten Un te r suchungen 
beziehen sich auf Univers i tä t shörer . In de r Tabe l l e haben d ie bis z u m 22 . 
Lebens jahr gemachten Unte r suchungen P la tz g e f u n d e n . 
Wenn man die Tabel le überbl ickt , kann man so fo r t sehen, d a ß das K ö r -
p e r w a c h s t u m de r Jugend in unserem Va te r l and schon von Vielen un te r such t 
worden ist. Unsere Forscher haben auch im Verhä l tn i s zum Aus land schon f r ü h 
ange fangen , sich mit dieser Frage zu beschäf t igen. Man sieht auch, daß. be inahe 
jeder der Forscher die Unte r suchung des K ö r p e r b a u s und des K ö r p e r g e w i c h t s 
v o r g e n o m m e n ha t . Zu diesem Merkma l k o m m t an fangs , d a n n von den 1950-er 
J a h r e n an auch die Un te r suchung der F a r b e n k o m p l e x i o n . A u ß e r den M e r k -
malen , die „klass isch" genann t werden können , ha t be inahe jeder Forscher — 
von de r Un te r suchung abhängig — auch a n d e r e Ges ich t spunk te in B e t r a c h t 
gezogen, die a n f a n g s die soziale Lage, den K ö r p e r b a u usw. be t r a fen . Neue r l i ch 
aber treten hauptsäch l ich physiologische M e r k m a l e in den V o r d e r g r u n d . Es ist 
eine bedauernswer te Tatsache , d a ß von allen den Forschern nur drei (VELI, 
D E Z S Ö , F A R K A S ) die Menarche -Unte r suchungen in ihr P r o g r a m m a u f g e n o m m e n 
haben , und auch von diesen hat erst einer seine D a t e n publ iz ier t (110) . 
Was die Anzah l de r Untersuchten anbe lang t , können wi r fests tel len, d a ß 
mehre re 100 000 K i n d e r und Univers i t ä t shörer — letz tere besonders von 1938 
an — anthropologischen Untersuchungen u n t e r w o r f e n worden sind. T r o t z 
a l ledem können meines Erach tens nach im Z u s a m m e n h a n g mit unserer bisher 
geleisteten Arbe i t fo lgende kri t ische Bemerkungen gemacht we rden : 
1. Die Unte r suchungen werden auch heu te noch nicht im ganzen Land 
einheit l ich geleitet (110), infolgedessen: 
a) haben wi r nicht von jeder Gegend unseres Landes eine genügende A n z a h l 
von Da ten , 
b) es steht uns keine solche mit H i l f e mathemat i sch-s ta t i s t i scher M e t h o d e n 
zusammenges te l l te Entwicklungs tabe l le zu r V e r f ü g u n g , die im ganzen Land 
d a z u geeignet wäre , die ve rhä l tn i smäßige En twicke l the i t der K i n d e r f e s t zu -
stel len, 
c) die Mehrhei t der Forscher arbei te t nach eigenem G u t d ü n k e n und n icht 
nach den Erfordern issen an ihren Untersuchungen . H i e r ist vielleicht d ie von 
M I H Ä L Y M A L Ä N geleitete Arbe i t sgemeinschaf t die e inzige Ausnahme , 
d) die Anzah l de r auf die unteren Altersklassen ( I — 6 J a h r e ) bezügl ichen 
D a t e n ist gering, meistens kamen nur 7 — 1 8 - j ä h r i g e zu r Un te r suchung . 
2. Die Ergebnisse der ausgeführ ten Un te r suchungen können n icht in vol lem 
Maß.e verwer te t werden, wei l : 
A N U N G A R I S C H E N K I N D E R N A N T H R O P O L O G I S C H E N U N T E R S U C H U N G E N 1 2 9 
a) die Un te r suchungen n icht auf G r u n d einhei t l icher Ges ich t spunkte aus-
gewer te t s ind. 
b) Die publ iz ier ten Mit te i lungen sind in vielen Fäl len l ü c k e n h a f t (es feh l t 
das J a h r de r U n t e r s u c h u n g ; keine T r e n n u n g nach den Gesch lech te rn ; ja es w i rd 
o f t von dem Geschlecht der Unte r such ten ü b e r h a u p t n icht gesprochen, usw.) 
c) Ein g r o ß e r Teil de r Unte r suchungen ist noch nicht publ iz ier t . 
d ) Die Bewer tung der Ergebnisse besteht o f t nur in de r Pub l ika t ion numer i -
scher D a t e n . 
3. Die Untersuchungsergebnisse werden im prakt i schen Leben in sehr ge-
ringem M a ß e ve rwer te t , da sie nicht genügend b e k a n n t sind. 
4. Diesbezügliche Forscherarbe i t wird n icht en tsprechend gewürd ig t , da 
die P rob leme und die Rich tungen der Forschung bei uns noch heute nicht ge-
klär t s ind. 
A u f G r u n d des Gesagten ist meiner Ansicht nach d ie E n t w i c k l u n g , die 
mit dem Beginn der Unte rsuchungen ihren A n f a n g genommen, und über die 
E i n f ü h r u n g der Unte rsuchungsre ihen , über die E rwe i t e rung der Z a h l der Al -
te r sgruppen , über die A n w e n d u n g biometr ischer Me thoden bis zu dem heut igen 
T a g g e f ü h r t ha t , stecken geblieben. O b z w a r unsere Forscher w ä h r e n d der 
letzten 10 J a h r e viele Unte r suchungen gemacht haben, o b z w a r sich deren 
N i v e a u und Wer t gehoben haben, sind t r o t z d e m die zu lösenden Probleme 
nicht weniger geworden . Eben deshalb müssen meiner Ansicht nach in Z u k u n f t 
fo lgende A u f g a b e n gelöst we rden : 
1. Es erscheint no twend ig , d a ß die über en tsprechende Kenntnisse ve r -
fügenden , e r f ah rene ren Forscher zu r Leistung der konkre t en A u f g a b e n t iefere 
theoret ische Ges ich t spunk te geben, mit einer pünk t l i chen Bezeichnung der zu 
er ledigenden A u f g a b e n . 
2. Es müssen in den verschiedenen Gegenden des Landes representa t ive 
Untersuchungsser ien an allen Altersklassen de r Jugend nach den vorgeschriebe-
nen M e t h o d e ausge füh r t w e r d e n . 
3. Es m u ß aus den Da ten wenige, grundlegende M e r k m a l e umfassender 
Unte r suchungen nach einer, den modernen A n f o r d e r u n g e n en tsprechenden A n a -
lyse eine En twick lungs tabe l l e angefer t ig t werden , mit deren H i l f e die verhä l t -
n i smäßige En twicke lhe i t der einzelnen K i n d e r bes t immt werden kann , und 
d ie auf dem ganzen Gebiet des Landes a n w e n d b a r ist. 
4. Wi r müssen du rch Ana lyse der Cha rak t e r i s t i k der W a c h s t u m s k u r v e n 
durch De f in i e rung de r Al lometr ie usw. die Gese tzmäßigke i ten des W a c h s t u m s 
auf die ungarischen K i n d e r bezüglich ins Reine br ingen. 
5. D u r c h das S tud ium de r mit der E n t w i c k l u n g ve rbundenen Erscheinun-
gen ( Z u s a m m e n h a n g mit der Puber tä t sze i t , der psychischen En twick lung , de r 
sozialen U m w e l t , usw.) den Erz iehern der K i n d e r H i l f e reichen. 
6. I m Interesse all dieser Aufgaben ist es no twend ig , un te r M i t w i r k e n 
geübter F a c h m ä n n e r ein zentra les O r g a n ins Leben zu ru fen , dem die Lei tung 
de r Arbei ten obliege. 
Die Lösung all dieser P rob leme ist in erster Linie die A u f g a b e der ungar i -
schen An th ropo logen . Unsere Jugend verdient diese m ü h s a m e Arbei t , welche 
die Richtung, die die körper l i che E n t w i c k l u n g de r k o m m e n d e n Gene ra t ionen 
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n i m m t , bee inf lussen k a n n . D a s V e r s ä u m t e n a c h z u h o l e n ist n i c h t n u r u n s e r e 
A u f g a b e , s o n d e r n auch unse re Pflicht."" 
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s c h u t z d e r P f l e g e s k i n d e r d e s S z e g e d e r k ö n i g l i c h e n s t a a t l i c h e n K i n d e r a s y l s . ) N é p e g é s z s é g -
ü g y , 16. 5 9 1 — 6 0 2 ( 1 9 3 5 ) . 
(68) LENGYEL, E . : A z e m b e r n ö v e k e d é s i sebességének f o k o z ó d á s a . ( Z u n a h m e d e r W a c h s t u m s -
g e s c h w i n d i g k e i t des M e n s c h e n . ) T c r m . t u d . K ö z i . , 70. 6 3 6 — 6 3 7 (1938) . 
(69) M ALÁN, M . : A b u d a p e s t i t a n o n c o k t c s t f e j l ő d é s e . A d a t o k a szoc iá l i s h e l y z e t n e k a t es t 
f e j l ő d é s é r e g y a k o r o l t h a t á s á r ó l . ( K ö r p e r e n t w i c k l u n g bei B u d a p e s t e r G e w e r b e l e h r l i n g c n . 
D a t e n b e t r e f f e d e r E i n w i r k u n g d e r s o z i a l e n L a g e a u f d i e K ö r p e r e n t w i c k l u n g . ) M a g y . 
O r v . és T e r m . v i z sg . X L I . V á n d o r g y ű l . M u n k á i , 1 — 8 (1934) . 
(70) MALÁN, M . : M i n d e n n a p i t e s t g y a k o r l á s és t e s t f e j l ő d é s . ( T ä g l i c h e L e i b e s ü b u n g e n u n d K ö r -
p e r c n t w i c k l u n g . ) T e s t n e v e l é s , 9. 3 2 9 — 3 5 4 (1936) . 
(71) MALÁN, M . : AZ é lő m a g y a r s á g e m b e r t a n i k u t a t á s a . ( A n t h r o p o l o g i s c h e F o r s c h u n g e n d e s 
l e b e n d e n U n g a r t u m s . ) M a g v a r N é p k u t a t á s K é z i k ö n y v e , S t e p n a n e u m N y o m d a , B u d a p e s t 
(72) MALÁN, M . : I s k o l á s g y e r m e k e k tes t i f e j lődése . ( K ö r p e r c n t w i c k l u n g v o n S c h u l k i n d e r . ) A z 
1. Biol . V á n d o r g y ű l é s e l ő a d á s a i n a k i smer t e t é se , 5 0 — 5 1 (1956) . 
(73) MALÁN, M . : A z e t h n i k a i a n t r o p o l ó g i a i k u t a t á s o k m e g s z e r v e z é s e . ( O r g a n i s i e r u n g d e r e t h n i -
schen a n t h r o p o l o g i s c h e n F o r s c h u n g e n . ) A n t h r . K ö z l . , 3. 121 — 1 2 6 ( 1 9 5 9 ) . 
( 7 4 ) MÁDAY, I . : A z i s k o l a o r v o s i t ö r z s l a p r ó l . ( V o n d e m S c h u l ä r z t l i c h e n S t a m m b l a t t . ) N é p -
e g é s z s é g ü g y , 7 . 4 2 9 — 4 3 6 ( 1 9 2 6 ) . 
1 3 6 GY. FARKAS 
( 7 5 ) NAGY, L . : A d a t o k a s e r d ü l t k o r ú l e á n y o k t e s t i f e j l ő d é s é h e z . ( A n g a b e n z u r k ö r p e r l i c h e n 
E n t w i c k l u n g d e r M ä d c h e n in d e r P u b e r t ä t s z e i t . ) A b u d a p e s t i V I . k e r . T a n í t ó k é p z ő i n t é z e t 
É r t e s í t ő j e , 3 — 1 2 ( 1 9 1 3 — 1 4 ) . 
( 7 6 ) NAGY, L . : ö s s z e f ü g g é s a g y e r m e k t e s t i és s z e l l e m i é l e t e s f e j l ő d é s e k ö z ö t t . ( Z u s a m m e n -
h a n g z w i s c h e n d e m k ö r p e r l i c h e n u n d g e i s t i g e n L e b e n u n d d e r E n t w i c k l u n g d e s K i n d e s . ) 
A n t h r . F ü z . , / . , 2 0 — 2 2 ( 1 9 2 3 ) . 
( 7 7 ) NEMESKÉRI, J . : A d a t o k a h a j d ú k a n t r o p o l ó g i á j á h o z . ( B e i t r ä g e z u r A n t h r o p o l o g i e d e r 
H a i d u c k e n . ) A n t h r . F ü z . , 4. 54 ( 1 9 3 8 ) . 
( 7 8 ) NEMESKÉRI, J . : A s z a b o l c s i e m b e r . ( D e r M e n s c h v o n S z a b o l c s . ) S z a b o l c s v á r m e g y e m o -
n o g r á f i á j a , V á r m e g y e i s z o c i o g r á f i á k k i a d ó h i v a t a l a , ( 1 9 3 9 ) . 
( 7 9 ) NEMESKÉRI, J . : K o c s k ö z s é g n é p é n e k a n t r o p o l ó g i a i v i z s g á l a t a . ( A n t h r o p o l o g i s c h e U n t e r -
s u c h u n g d e s V o l k e s d e r G e m e i n d e K o c s . ) P á z m á n y P é t e r . T u d . E g y . k i a d a s a , B u d a p e s t 
( 1 9 4 1 ) . ( S e h e : F é l , E . ) 
( 8 0 ) NEUSER, E . : A d e b r e c e n i I . o s z t . e l e m i i s k o l á s t a n u l ó k á t v i z s g á l á s a e g é s z s é g ü g y i s z e m -
p o n t b ó l a z 1 9 3 1 / 3 2 . t a n é v b e n . ( G e s u n d h e i t s b e h ö r d l i c h e D u r c h m u s t e r u n g d e r S c h ü l e r d e r 
e r s t e n K l a s s e in d e n E l e m e n t a r s c h u l e n v o n D e b r e c e n i m S c h u l j a h r 1 9 3 1 / 3 2 . ) O r v o s i H e t i -
l a p , 7 7 . 3 4 7 — 3 5 3 , 3 7 3 — 3 7 8 , 3 9 7 — 4 0 3 , 4 1 8 — 4 2 1 , 4 4 0 — 4 4 4 ( 1 9 3 3 ) . 
( 8 1 ) NEUBER, E . : A d e b r e c e n i m. k i r . T i s z a I s t v á n T u d o m á n y e g y e t e m I . é v e s h a l l g a t ó i n a k 
á t v i z s g á l á s á r ó l e g é s z s é g ü g y i s z e m p o n t b ó l . ( U n t e r s u c h u n g d e r U n i v e r s i t ä t s h ö r e r d e s e r s t e n 
J a h r g a n g e s d e r D e b r e c e n e r S t e p h a n T i s z a - U n i v e r s i t ä t v o m g e s u n d h e i t l i c h e n G e s i c h t s -
p u n k t . ) O r v o s i H e t i l a p , 80. 1 5 9 — 1 6 7 , 1 8 7 — 1 9 3 ( 1 9 3 6 ) . 
( 8 2 ) NÉMETH, L . : A l k a t i v i z s g á l a t o k a z 1 9 3 5 — 3 6 . t a n é v b e n . ( K o n s t i t u t i o n s - U n t e r s u c h u n g e n 
i m 1 9 3 5 — 3 6 S c h u l j a h r . ) I s k o l a és E g é s z s é g , 3. 5 2 — 5 6 ( 1 9 3 5 — 3 6 ) . 
( 8 3 ) NÉMETH, L . : A M e d v e - u t c a i p o l g á r i . ( D i e B ü r g e r s c h u l e in d e r B e e r g s t r a s s e . ) I s k o l a és 
E g é s z s é g , }. 4 1 — 6 2 ( 1 9 3 7 — 1 9 3 8 ) . 
( 8 4 ) PETRÁNYI, G Y . — V A R G A , T . : A s z e g c d i I - s ő o s z t á l y o s g y e r m e k e k s o r o z ó v i z s g á l a t á n a k e r e d -
m é n y e é s j e l e n t ő s é g e . ( R e s u l t a t u n d B e d e u t u n g d e r D u r c h m u s t e r u n g d e r K i n d e r in d e r 
I . K l a s s e v o n S z e g e d . ) I s k o l a és E g é s z s é g , 2 . 5 6 — 6 1 ( 1 9 3 4 ) . 
( 8 5 ) RADÓ, J . : AZ e l s ő e l e m i i s k o l á s t a n u l ó k e g é s z s é g ü g y i v i z s g á l a t a H ó d m e z ő v á s á r h e l y e n . 
( G e s u n d h e i t s b e h ö r d l i c h e U n t e r s u c h u n g d e r E l e m e n t a r s c h ü l e r I . K l a s s e in H ó d m e z ő v á s á r -
h e l y . ) N é p e g é s z s é g ü g y , 14. 6 6 7 — 6 7 4 ( 1 9 3 3 ) . 
( 8 6 ) RAJKAY, T . : A h a j d ú s á m s o n i i s k o l á s g y e r m e k e k t e s t m a g a s s á g a , m e l l k e r ü l e t e és t e s t s ú l y a . 
( D i e K ö r p e r h ö h e , d e r B r u s t u m f a n g u n d d a s K ö r p e r g e w i c h t d e r S c h u l k i n d e r in H a j d ú -
s á m s o n . ) A n n . B i o l . U n i v . H u n g . , 1. 2 7 7 — 2 8 9 ( 1 9 5 2 ) . 
( 8 7 ) RAJKAI, T . : A d e b r e c e n i e g y e t e m i h a l l g a t ó k a n t r o p o l ó g i a i v i z s g á l a t a a z 1 9 5 1 . é v b e n . 
( D i e a n t h r o p o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n d e r D e b r e c e n e r U n i v e r s i t ä t s h ö r e r i m J a h r e 1 9 5 1 . ) 
A n n . B i o l . U n i v . H u n g . , 2 . 2 6 3 — 2 7 7 ( 1 9 5 4 ) . 
( 8 8 ) RAJKAI, T . : A m a g y a r s p o r t a n t r o p o l ó g i a f e l a d a t a i . ( D i e A u f g a b e n d e r u n g a r i s c h e n S p o r t -
a n t h r o p o l o g i e . ) T e s t n e v e l é s t u d . , 2 . 4 0 9 — 4 1 2 ( 1 9 5 6 ) . 
( 8 9 ) RAJKAI, T . : A s z e m t á j l á g y r é s z e i n e k v i z s g á l a t a a h a j d ú s á m s o n i g y e r m e k e k e n . ( D i e U n t e r -
s u c h u n g d e r W e i c h t e i l e des A u g e n r e g i o n s a u f K i n d e r v o n F l a j d ú s á m s o n . ) A n t h r . K ö z l . , 
4. 4 7 — 6 6 ( 1 9 5 7 ) . 
( 9 0 ) RAJKAI, T . : I n d e x a t e s t m a g a s s á g és é l e t k o r f e j l ő d é s k o r i ö s s z e f ü g g é s e i n e k k i m u t a t á s á r a . 
( I n d e x z u r B e w e i s u n g d e r Z u s a m m e n h a n g e s d e r K ö r p e r g r ö s s c u n d d e s A l t e r s w ä h r e n d 
d e r E n t w i c k l u n g . ) A I I . B io l . V á n d o r g y ű l é s e l ő a d á s a i n a k i s m e r t e t é s e , 8 ( 1 9 5 8 ) . 
( 9 1 ) RAJKAI, T . : A s á r r é t u d v a r i - i i s k o l á s g y e r m e k e k e m b e r t a n i v i z s g á l a t a a z 1 9 5 2 . é v b e n . 
( A n t h r o p o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g v o n S c h u l k i n d e r n in S á r r é t u d v a r i i m J a h r e 1 9 5 2 . ) 
A n t h r . K ö z l . , 2 . 1 5 — 3 5 ( 1 9 5 8 ) . 
( 9 2 ) RAJKAI, T . : A d a t o k a z á l t a l á n o s i s k o l á s g y e r m e k e k t e s t i f e j l ő d é s é n e k m e n e t é h e z . ( D a t e n 
z u m V e r l a u f d e r k ö r p e r l i c h e n E n t w i c k l u n g d e r G r u n d s c h u l k i n d e r . ) A I V . B i o l . V á n d o r -
g y ű l é s e l ő a d á s a i n a k i s m e r t e t é s e , 5 0 ( 1 9 6 0 ) . 
( 9 3 ) RAJKAI, T . — J A N C S Ó , J . : A r e n d s z e r e s t e s t n e v e l é s h a t á s a a z I — I I . é v e s e g y e t e m i h a l l g a -
t ó k n á l a z 1 9 5 2 — 5 3 . és a z 1 9 5 3 — 5 4 . t a n é v b e n . ( D i e W i r k u n g d e r s y s t e m a t i s c h e n K ö r -
p e r e r z i e h u n g a u f U n i v e r s i t ä t s h ö r e r d e s I . u n d I I . J a h r g a n g e s i m S t u d i e n j a h r 1 9 5 1 — 5 2 
u n d 1 9 5 3 — 5 4 . ) T e s t n e v e l é s t u d . , 1. 3 — 2 0 ( 1 9 5 5 ) . 
( 9 4 ) SALLAY,: I r á n y e l v e k a t a n u l ó k m é r é s é n e k k i v i t e l é r e é s m e g b í r á l á s á r a . E . B o r c h a r d t : 
G e s u n d h e i t u n d E r z i e h u n g 1934 . ( G r u n d s ä t z e z u r A u s f ü h r u n g u n d K r i t i s i e r u n g d e r 
M e s s u n g d e r K i n d e r . ) I s k o l a és E g é s z s é g , 2 . 9 2 — 9 3 ( 1 9 3 4 ) . 
( 9 5 ) SCHIMDT, F . : A t a n u l ó k t e s t i g y a r a p o d á s a é s e n n e k v i s z o n y a a s z e l l e m i f e j l ő d é s h e z . 
( D a s V e r h ä l t n i s z w i s c h e n k ö r p e r l i c h e r u n d g e i s t i g e r E n t w i c k l u n g be i S c h u l k i n d e r n . ) 
O r s z . P o l g . i s k . T a n á r e g y . K ö z l . , 38. 3 3 5 — 3 4 6 ( 1 9 3 4 ) . 
A N U N G A R I S C H E N K I N D E R N A N T H R O P O L O G I S C H E N U N T E R S U C H U N G E N 1 3 " 
(96) SOLTH, K . : A z o r v o s i k u t a t á s s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e i . ( S t a t i s t i s c h e M e t h o d e n d e r ä r z t l i c h e n 
F o r s c h u n g e n . ) E g y e t e m i N y o m d a , B u d a p e s t ( 1 9 3 7 ) . 
( 9 7 ) SZÁSZ, I . : A z i s k o l á b a l é p ő g y e r m e k . ( D a s in d i e S c h u l e e i n t r e t e n d e K i n d . ) A g y e r m e k , 
2 . 161 — 1 6 6 ( 1 9 0 8 ) . 
(98) SZÁSZ, I . : A z i s k o l á b a l é p ő g y e r m e k . ( D a s in d i e S c h u l e e i n t r e t e n d e K i n d . ) A g y e r m e k , 
J. 7 9 — 8 7 , 2 2 9 — 2 3 5 , 3 6 5 — 3 7 5 ( 1 9 0 9 ) . 
(99) SZÁSZ, I . : A g y e r m e k a z i s k o l á z á s e l s ő é v é b e n . ( D a s K i n d i m e r s t e n S c h u l j a h r . ) A g y e r -
m e k , J . 1 8 — 2 3 , 1 8 6 — 1 9 7 . 2 8 9 — 3 0 0 ( 1 9 1 1 ) . 
( 1 0 0 ) SZONDI, L . : AZ i s k o l á s g y c r m c k e k t e s t i m é r e t e i a 6 — 1 3 é v e s k o r b a n . ( D i e K ö r p e r m a s s e 
d e s S c h u l k i n d e s i m A l t e r v o n 6 — 1 3 J a h r e n . ) M a g y a r A n t h r o p o m e t r i a i N o r m á k , 1. s o -
r o z a t , 5 — 6 9 ( 1 9 2 9 ) . 
( 1 0 1 ) THOMA, A . : F o l y t o n o s e l o s z l á s ú j e l l e g e k v a r i á c i ó j á n a k m é r é s e . ( T h e m e a s u r e m e n t o f 
t h e V a r i a t i o n o f c h a r a c t e r i s t i c s w i t h c o n t i n u o u s d i s t r i b u t i o n s . ) A n t h r . K ö z i . , 4. 6 7 — 7 9 
( 1 9 5 7 ) . 
( 1 0 2 ) THOMA, A . : S z a b o l c s k ö z s é g e m b e r t a n i v á z l a t a . ( A n a n t h r o p o l o g i c a l s k c t c h o f t h e 
v i l i á g é S z a b o l c s . ) A n n . H i s t . - N a t . M u z . N a t i o n . H u n g . , 8. 4 6 9 — 4 8 4 ( 1 9 5 7 ) . 
( 1 0 3 ) TÖRÖK, ö . : A k o p o n y a k ö r f o g a t a és s z e l l e m i f e j l e t t s é g . ( D e r U m f a n g d e s S c h ä d e l s 
u n d d i e g e i s t i g e E n t w i c k l u n g . ) K l i n i k a i F ü z e t e k , . 151 — 1 5 6 ( 1 9 1 3 ) . 
( 1 0 4 ) TUSZKAI, ö . : I s k o l a o r v o s i t a p a s z t a l a t o k . ( S c h u l ä r z t l i c h e E r f a h r u n g e n . ) B u d a p e s t i O r v o s i 
Ú j s á g T u d . K ö z i . , 9. 2 5 — 3 2 ( 1 9 1 1 ) . 
( 1 0 5 ) VÉLI, G Y . : A k a p o s v á r i ó v o d á s és e l e m i i s k o l á s g y e r m e k e k t e s t m é r e t e i . ( K ö r p e r m a s s e 
v o n K a p o s v á r e r K i n d e r n a u s K i n d e r g ä r t e n u n d E l e m e n t a r s c h u l e n . ) I s k o l a és E g é s z s é g , 
J . 1 1 2 — 1 2 4 ( 1 9 3 6 ) . 
( 1 0 6 ) VÉLY, G Y . : A p u b e r t á s b e f o l y á s a a s z e l l e m i k é p e s s é g e k f e j l ő d é s é r e . ( E i n f l u s s d e r P u b e r t ä t 
a u f d i e E n t w i c k l u n g d e r G e i s t e s f ä h r i g k c i t e n . ) E g é s z s é g , 2 . 1 5 0 — 1 5 4 ( 1 9 3 7 ) . 
(107) VÉLI, G Y . : M e n n y i r e b e f o l y á s o l t a a h á b o r ú a g y e r m e k e k t e s t i f e j l ő d é s é t ? ( T h e i n f l u e n c e 
of t h e w a r o n t h e p h y s i c a i d e v c l o p m c n t o f t h e c h i l d r c n . ) N é p e g é s z s é g ü g y , 29. 6 6 9 — 6 7 4 
( 1 9 4 8 ) . 
(108) VÉLI, G Y . : G o l y v a a k a p o s v á r i i s k o l á s g y e r m e k e k k ö z ö t t . ( K r o p f u n t e r K a p o s v á r e r 
S c h u l k i n d e r . ) G y e r m e k g y ó g y á s z a t , ( 1 9 5 3 ) . 
(109) VÉLI, G Y . : AZ e m b e r n ö v e k e d é s é n e k e g y e s k é r d é s e i r ő l . ( U b e r c i n i g e F r a g e n d e s 
m e n s c h l i c h e n W a c h s t u m s . ) B io l . K ö z i . , / . 1 3 7 — 1 4 7 ( 1 9 5 4 ) . 
( 1 1 0 ) VÉLI, G Y . : U j a b b t a n u l m á n y a t a n u l ó i f j ú s á g t e s t i f e j l ő d é s é r ő l . ( A n o t h e r s t u d y o n t h e 
p h y s i c a i d e v e l o p m e n t o f s t u d e n t s . ) B i o l . K ö z i . , 3 . 9 7 — 1 1 4 ( 1 9 5 6 ) . 
( 1 1 1 ) VÉLI, G Y . : K a p o s v á r i és k ö r n y é k b e l i , 1 9 2 7 — 1 9 3 6 . é v i s z ü l e t é s ű i f j ú s á g n ö v e k e d é s é r ő l . 
( U b e r d e n W a c h s t u m s d e r J u g e n d v o n K a p o s v á r u n d U m g e b u n g , g e b o r e n in 1 9 2 7 — 1 9 3 6 . ) 
A n t h r . K ö z i . , 1. 5 1 — 5 5 ( 1 9 5 7 ) . 
(112) M , VIOLA, I . : F e j l ő d é s i t á b l á z a t . ( E n t w i c k l u n g s t a b c l l e . ) A k a d é m i a i N y o m d a , B u d a p e s t 
( 1 9 5 2 ) . 
( 1 1 3 ) WALTNER, K . : H o g y a n t á p l á l k o z n a k a s z e g e d i és s z e g e d k ö r n y é k i e l e m i i s k o l á s g y e r -
m e k e k . ( W i e d i e S c h u l k i n d e r v o n S z e g e d u n d U m g e b u n g e r n ä h r t w e r d e n . ) N é p e g é s z s é g -
ü g y , 14. 3 5 5 — 3 5 9 , 4 0 0 — 4 0 5 ( 1 9 3 3 ) . 
D a t e n v o n O t t o E i b e n 
( 1 1 4 ) ALLODIATORIS, I . : M a g a s s á g i és s ú l y n ö v e k e d é s i v i z s g á l a t o k b u d a p e s t i k ö z é p i s k o l á s o k o n . 
( U n t e r s u c h u n g e n d e r K ö r p e r g r ö s s c - u n d d e s K ö r p e r g e w i c h t s - Z u n a h m e a n b u d a p e s t e r 
M i t t e l s c h u l k i n d e r n . ) S p o r t o r v o s , 12. 3 2 8 — 3 3 9 ( 1 9 3 9 ) . 
( 1 1 5 ) ALLODIATORIS, I . : E g y e t e m i h a l l g a t ó n ő k t e s t s ú l y - , t e s t m a g a s s á g - , t ü d ő k a p a c i t á s - é s d y n a -
m o m é t e r - m é r e t e i r ő l . ( U b e r d e n M a s s e n d e s K ö r p e r g e w i c h t s , K ö r p e r g r ö s s e , L u n g e n k a p a -
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